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�إ�صـدار رقـم 8
�أغـ�سطـ�س 2009

النوع والعمل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا
�سل�سلة �أوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �سوق العمل

عندما يغيب االحرتام:
ق�ضايا نوعية العمل للمر�أة العاملة بالقطاع اخلا�ص يف م�صر
غادة بر�سوم ،على را�شد ،داليا ح�سنني

ملخ�ص:
م�رص لديها واحد من �أدنى معدالت م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل يف العامل .ا�ستناد ًا �إىل
املنهج البحثي الإثنوجرايف ،ت�شري هذه الورقة ايل �أن املر�أة يف م�رص ،وال �سيما ال�شابات،
يواجهن ق�ضايا متعلقة بنوعية العمل التي تثنيهم عن اال�ستمرار فى العمل �أو حتى عن دخول
�سوق العمل .كما ت�سلط هذه الورقة ال�ضوء على ا�ستمرار تف�ضيل املر�أة ،وال �سيما املر�أة
ال�شابة ،لوظيفة القطاع العام �أو الوظيفة احلكومية ب�شكل عام ،حتى لو مل تكن جُمدية ماديا.
ونحن نناق�ش املزايا التي يقدمها العمل احلكومي يف عيون ال�شابات يف وقت ت�ضاءلت فيه فر�ص
احل�صول علي هذه الوظائف  ،و�أ�سباب تقدير املر�أة ملثل هذه الوظائف ،وكذلك الإ�سرتاتيجيات
ا ُملتبعة من ِقبل ال�شابات من �أجل التم�سك ب�أمل احل�صول على وظيفة حكومية .كما �إننا نناق�ش
�أي�ضا الأ�سباب التي حُتد من م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل ب�صفة عامة .وت�شري هذه الورقة ايل
�أن هذه الأ�سباب التي تعوق عمل املر�أة هي يف املقام الأول ا�سباب تتعلق بنوعية فر�ص العمل
املقدم و ت�ضا�ؤل فر�ص وجود عمل الئق يف القطاع اخلا�ص يف م�رص.
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مقدمة:
ال يزال م�ستوى م�شاركة املر�أة يف العمل يف م�رص يف �أدنى م�ستوياته على م�ستوى العامل،
ؤخرا
وذلك على الرغم من ارتفاع م�ستوي تعليم الفتيات يف البالد .وقد �أظهر تقرير �صدر م� ً
عن املنتدى االقت�صادي العاملي (� )WEFأن م�رص حتتل املرتبة املائة والع�رشين من بني
ً
واحدة من �أ�سوء
دولة فيما يتعلق بالفجوة القائمة على �أ�سا�س النوع ،حيث ح َّققت م�رص
128
ً
م�ستويات ترتيبها فيما يتعلق مب�شاركة املر�أة يف القطاع االقت�صادي (املنتدى االقت�صادي العاملي،
 ..)18 :2008ويعد توقف التعيني يف القطاع احلكومي كجزء من �سيا�سات اال�صالح الهيكلي
الذي ارتبط بالزيادة املطردة يف عدد ال�شباب والفتيات يف �سن العمل واحدة من اال�سباب
الرئي�سية لعزوف املر�أة عن العمل .ويف ظل غياب التوظيف يف القطاع احلكومي ال�صديق
عددا من الق�ضايا املتعلقة بنوعية الوظائف يف القطاع اخلا�ص،
ن�سب ًّيا للن�ساء ،ف�إنهن يواجهن ً
موقعا بارزً ا �ضمن امل�شاركة املحدودة للمر�أة يف �سوق العمل.
هذه الق�ضايا حتتل
ً
ؤخرا ممن تناولوا مو�ضوع
وقد جذبت الق�ضايا املتعلقة بنوعية الوظيفة انتباه الباحثني م� ً
العمل والتوظيف ب�صفة عامة بالبحث ،وتعترب م�س�ألة العمل الالئق �أحد الق�ضايا الأ�سا�سية التي
التي مت تتناولها حديثا ،والتي �أثر تركيز منظمة العمل الدولية ( )ILOعلي هذا املفهم منذ عام
 .1999وخال ًفا للرتكيز التقليدي على و�ضع التوظيف والأجور و�ساعات العمل ،حتاول
ؤخرا �أن ِّ
تركز على النظر بعمق �إىل نوعية العمل يف �ضوء هذا املفهوم،
البحوث ال�صادرة م� ً
وقد �أدت هذه التطورات اجلديدة �إىل الرتكيز علي الأ�شكال املختلفة من الأمان الوظيفي،
وكذلك الق�ضايا ذات البعد الغري ملمو�س مثل :احلرية وامل�ساواة والأمن والكرامة الإن�سانية
ً
عرفت منظمة العمل الدولية العمل الالئق ب�أنه
(منظمة العمل الدولية� .)1999 ،
إ�ضافة لذلكَّ ،

قدر
امل�شاركة يف العمل الإنتاجي الذي يتم فيه حماية احلقوق ،ويتم حتقيق دخلٍ
ٍ
كاف ي�صاحبه ٌ
أي�ضا حق احل�صول علي عمل.
كاف من احلماية االجتماعية .كما ي�شمل املفهوم � ً
ٍ
وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل �أن تق ِّدم �صورة عن املو�ضوعات املتعلقة بنوعية العمل بالن�سبة
للعامالت بالقطاع اخلا�ص يف م�رص ،ون�سعى يف هذا البحث �إىل احلديث عن وجهة نظر الن�ساء
ً
خا�صة الفتيات  -عن تقديرهم للعمل بالقطاع اخلا�ص ويف احلكومة .ونناق�ش الورقة املزايا
التي يت�ضمنها العمل بالقطاع العام يف م�رص من وجهة نظر ال�شابات� ،إىل جانب ما تتبعه
الفتيات للت�شبث ب�أمل االلتحاق ب�إحدى الوظائف يف القطاع العام �أو باحلكومة .كما نفح�ص
أي�ضا الأ�سباب التي تقدمها الفتيات ب�ش�أن م�شاركتهن املحدودة يف �سوق العمل .وي�شري البحث
� ً
الئق بالن�سبة
�إىل �أن هذه الأ�سباب تتعلق يف املقام الأول بق�ضايا نوعية العمل وعدم وجود عملٍ
ٍ
لهن يف القطاع اخلا�ص مب�رص.
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 -1منهجية البحث:
تقوم هذه الدرا�سة على الطرق الإثنوجرافية املتبعة يف ميدان البحث املعتمدة على
املقابالت املتعمقة وحلقات النقا�ش الب�ؤرية .ومن خالل الرتكيز على ق�ضايا نوعية العمل،
�سعت الدرا�سة �إىل �إبراز ت�صورات املر�أة و�أرائها حول املو�ضوعات املتعلقة بنوعية العمل.
وي�ساعد هذا املنهج على �إبراز اجلوانب التي ي�صعب الو�صول لها بطرق البحث الكمي واملتعلقة
بنوعية العمل و�أمور العمل الالئق التي ت�شتمل االح�سا�س باحلرية وامل�ساواة والأمن والكرامة
ومقربة
متعمقة
معلومات
نحو منطي �إىل احل�صول على
الإن�سانية .وي�سعى البحث الكيفي على ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حجما من الأفراد بهدف معرفة الكيفية التي يت�رصفون ويفكرون بها
جمموعة �أ�صغر
عن
ٍ
ً
معان وا�سباب االفعال .ويتناول اال�سلوب املنهجي الكيفي املو�ضوعات العامة
والتو�صل �إىل
ٍ
 microوكذلك املتعلقة بالفرد  microكما يتناول ك ً
ال من الق�ضايا البنيوية والإجرائية (�أمريت
و�آخرون.)880 :1995،
وقد اتخذت املقابالت ال�شخ�صية منهج �إتباع امل�سار الوظيفي للفرد الذي يديل ب�آرائه،
متخذة يف ذلك منهج تاريخ احلياة  ،life historyوقد �سعت املقابالت ال�شخ�صية �إىل اجلمع
ً
بني ما يحدث يف املنزل وبني ما يحدث يف املدر�سة والعمل .ومل يقت�رص منهج تاريخ احلياة
أي�ضا الرتاكيب االجتماعية واالقت�صادية
على الفرد الذي جُترى معه املقابلة ،بل ي�ستك�شف � ً
تعرف امل�سار احلياتي للفرد الذي يديل ب�آرائه (بريتوك�س .)1982 ،كما تتيح
الهامة التي ِّ
أي�ضا لنا فهم العمليات التطورية بد ً
عابرة من
لقطات
ال من التعرف على
التواريخ احلياتية � ً
ٍ
ٍ
الو�ضع احلايل للفرد ،وال يكون الرتكيز يف حتليل التواريخ احلياتية من�ص ًبا على حاالت احلياة
واقعا �ضمن عالقات وتراكيب اجتماعية .وبهذه
املنف�صلة للأفراد  ،بل يكون االهتمام بالفرد ً
موحدة،
ظاهرة
الطريقة ،يتجنب التحليل �أن يقت�رص تركيزه على النظر �إىل الثقافة على �أنها
ٌ
ٌ
ٌ
عملية من اال�ستمرارية والتغيري .ومن خالل اال�ستماع �إىل تف�سريات
بل ينظر �إليها على �أنها
زمن طويلٍ ميكن �أن يكون
ومعاين الأفراد ،ف�إننا نتبع بذلك تقلي ًدا �إثنوجرافي ًا معرو ًفا منذ
ٍ
و�صف له هو ذلك الو�صف الذي ق َّدمه بريين ( )23 :1977على �أنه «معاملة املعتقدات
�أف�ضل
ٍ
واالفكار علي انها بيانات.
فتيات يعملن يف
قد جرت املناق�شات الب�ؤرية يف �إبريل  2008يف حمافظة املنيا ،وت�ضمنت
ٍ
�صغرية (حمالت املالب�س ،ومتجر لبيع النظارات ،ومتجر لقطع الغيار ،وحمالت
م�رشوعات
ٍ
ٍ
البقالة واحللويات ،وحمالت احلالقة ،وحمالت اخلياطة ،ومكاتب املحاماة ،وغريها) .كما
ً
ً
متعمقة مع ثماين �سيدات يعملن يف القطاع اخلا�ص
�شخ�صية
مقابالت
ت�ضمن جمع البيانات
ٍ
َّ
واحدة تعمل بعق ٍد يف احلكومة .كما مت عمل مقابالت �شخ�صية مع احدي
و�سيدة
بالقاهرة،
ٍ
ٍ
احلكومية التي تعمل يف جمال م�ساندة حقوق العامالت.
ؤ�س�سات غري
امل�
ٍ
ٍ
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وقد وفرت هذه اجلمعية بع�ض املعلومات املفيدة ب�ش�أن هذه الدرا�سة .كما �أتاحت لفريقنا
أي�ضا البيانات التي قاموا بجمعها من ا�صحاب العمل ،وهو ما �ساعدنا  -بدوره  -على التعرف
� ً
على وجهة نظر هذه املجموعة.
وقد مت ت�ضمني بيانات من بحث �سوق العمل التتبعي لعام  2006فيما يتعلق ب�أح�صاءات
م�شاركة امل��ر�أة يف �سوق العمل يف التحليل ال��ذي يهدف �إىل تقدمي اخللفية االجتماعية
واالقت�صادية ،والتي يق ِّدم فيها ه�ؤالء ال�سيدات  -الالتي تعربن عن �آرائهن  -خياراتهن.
وتقوم بيانات امل�شاركة يف �سوق العمل على هيئة م�سح �سوق العمل امل�رصي (،)ELMPS
ً
ً
ممثلة للبالد على امل�ستوى املحلي قوامها
عينة
الذي �أُجري ميدان ًّيا يف عام  2006ويغطي
� 8360أ�رسة معي�شية .وكانت اجلولة الأوىل من جوالت هذا امل�سح قد جرت يف عام ،1998
ً
ممثلة للبالد قوامها � 4816أ�رسة معي�شية� .أما اجلولة الثانية ،فقد جرت يف 2006
لعينة
مغطية
ٍ
ٍ
ً
جزءا من
متابعة لعينة البحث ،والأ�رس املعي�شية التي ن�ش�أت من الأفراد الذين كانوا
وت�ضمنت
ً
العينة التتبعية ل�سنة  ،1998وعينة جمددة قوامه � 2500أ�رسة معي�شية
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 -2نظرة عامة على عمل املر�أة يف م�رص
دافعة
قوة
او�ضحت الكثري من الدرا�سات �أن �سيا�سات ثورة يوليو عام  1952كانت مبثابة ٍ
ٍ
أي�ضا نقطة االنطالق مل�شاركة املر�أة يف �سوق
كربى لتو�سيع نطاق التعليم يف م�رص ،وكانت � ً
العمل ب�أجر .وقد �أدى الرتويج للتعليم العايل ٍّ
ٍّ
جماين لكل امل�رصيني يف عام  - 1962الذي
كحق
�أعقبه �سيا�سة توظيف اخلريجني باحلكومة �أو القطاع اخلا�ص � -إىل زيادة معدالت االلتحاق
بارزة ٍّ
لكل من الذكور والإناث (ماكدونالد .)1998 ،وما بني
ب�صورة
بالتعليم يف نف�س العام
ٍ
ٍ
عامي  1961و ،1974ازدادت ن�سبة الإناث يف فئة الطالب امللتحقني باجلامعات من ن�سبة
� %16.3إىل ( %30.4املجل�س الأعلى للجامعات .)1998 ،و�أ�شار )Dore(1976: 2-3
�إىل �أن التو�سع يف التعليم يف ال�ستينيات من القرن الع�رشين كان مبثابة تذكرة الهروب من
الفقر من خالل االلتحاق بالقطاع احلديث بالن�سبة للوظائف املكتبية والإ�رشافية التي يتقا�ضى
الفرد فيها رواتب �أكرب من الوظائف التقليدية .وكان وال يزال ينظر �إىل التعليم ،على �أنه
وينوه �أ�سعد (� )1997إىل
الت�أ�شرية الوحيدة �إىل ر�أ�س اجل�رس ال�صغري من هذا القطاع احلديثِّ .
�أن اتباع �سيا�سة التوظيف قد �أطلق ثقافة جيلٍ ي�سعي للح�صول على حد �أدنى من التعليم (التعليم
املهني الثانوي) من �أجل �ضمان احل�صول على فر�صة عملٍ يف القطاع العام �أو يف القطاع
احلكومي.
1لتقدمي و�صف تف�صيلي ملجموعة البيانات وطريقة جمع البياناتُ ،يرجى الرجوع �إىل بر�سوم (.)2007
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وقد ت�أ َّثر توظيف املر�أة يف القطاعني العام واخلا�ص ب�شكلٍ مبا�رشٍ من تطبيق الإ�صالحات
االقت�صادية والتعديل الهيكلي خالل العقدين املا�ضيني .ويو�ضح اجلدول التايل بيانات حول
م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل يف م�رص ،للأفراد الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  18و60
كعالمة ت�شري �إىل الأفراد الذين �أنهوا مرحلة التعليم
�سنة .وقد اخرتنا �أن نبد�أ بعمر � 18سنة
ٍ
ً
خا�صة يف املناطق احل�رضية .وقد اخرتنا ُع ْمر
الثانوي وي�ستعدون لاللتحاق ب�سوق العمل،
عاما لأنه �سن التقاعد الر�سمي عن العمل امل�أخوذ به يف م�رص.
ً 60
جدول  :1التفاوت يف النوع يف امل�شاركة يف �سوق العمل للفئة العمرية ما بني 18
�إىل .60
الن�سبة املئوية اىل ال�سكان

الن�سبة املئوية ايل اجمايل
العاملني

قطاع العمل

ذكور

�إناث

�إجمايل

ذكور

�إناث

�إجمايل

القطاع احلكومي

18.5

9

13.7

22.8

37.3

26.2

قطاع الأعمال العام

4.7

0.6

2.6

5.8

2.5

5.0

القطاع اخلا�ص الر�سمي

9.5

1.4

5.4

11.7

5.7

10.3

القطاع اخلا�ص غري الر�سمي

15.4

2.1

8.7

19.0

8.6

16.6

عمالة غري منتظمة

7.5

0.5

3.9

9.2

1.9

7.5

العاملون بامل�رشوعات املنزلية

16.4

7.9

12.1

20.3

33

23.2

الذين يعملون حل�سابهم

9.1

2.7

5.8

11.2

11.1

11.2

�إجمايل الن�سبة املئوية لكافة العاملني يف الوقت احلايل

81

24

52.2

100

100

100.0

غري العاملني

4

5.6

4.8

الطالب (خارج قوة العمل)

6.9

6.1

6.5

غري الطالب (خارج قوة العمل)

8.1

64.2

36.5

الإجمايل

100

100

100

امل�صدر :بيانات م�سح �سوق العمل امل�رصي )ELMPS( 2006
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يو�ضح اجلدول بجالء امل�شاركة املحدودة للمر�أة يف �سوق العمل؛ حيث جند �أن ربع عدد
الن�ساء فقط ي�شاركن يف بع�ض �صور العمل .وتعترب احلكومة هي القطاع الأكرب توظي ًفا
للمر�أة يف م�رص ،فبينما ميثل العمل احلكومي ن�سبة  13.7باملائة من �إجمايل فر�ص العمل
لكافة امل�شتغلني  ،يوظف هذا القطاع �أكرث من ثلث عدد العامالت على م�ستوى البالد (ن�سبة
 .)%39.8وباملقارنة ،يعترب القطاع اخلا�ص (الر�سمي وغري الر�سمي) هو جهة التوظيف
االكرث انت�شارا للرجال ،حيث يعمل به ما يزيد على ن�سبة  30باملائة .ويعترب هذا اختال ًفا
نظرا لأنهن
ً
كبريا ،حيث �إن ال�سيدات الالتي يعملن يف القطاع اخلا�ص يعتربن من الأقليةً ،
ي�شكلن نحو  %14من الفئة العمرية (من � 18إىل  )60يف القطاعني الر�سمي وغري الر�سمي.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن هذا الأمر يو�ضح �أنه على الرغم من انكما�ش القطاع العام� ،إال �أنه
ال يزال يعترب القطاع الأكرث تف�ضي ً
ال للإناث للعمل به .وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن القطاع
ً
اخلا�ص الآخذ يف االت�ساع ي�ستوعب ً
عالية من الرجال الذين لديهم رغبة �أكرب للعمل بهذا
ن�سبة
القطاع .ويعترب العمل يف امل�رشوعات اال�رسية هو قطاع التوظيف الثاين من حيث احلجم
كبريا من الن�ساء يعملن يف امل�رشوعات
للمر�أة (حيث ي�شكل ربع عدد العامالت) .فتجد �أن ً
عددا ً
املنزلية (ن�سبة  ،)%33وهو يف اغلب االحوال عمل غري مدفوع االجر .وعلى اجلانب الآخر،
مرات يف التوظيف يف
يت�ضح من البيانات يف اجلدول ال�سابق �أن الرجال يعملون �أكرب ب�سبع
ٍ
الأعمال غري املنتظمة ذات الأجر من الن�ساء.
وبالن�سبة للبطالة ،طب ًقا ملا قاله �أ�سعد ( ،)2006هناك  %18.6من االناث ال يعملن ويرغنب
ً
عالوة على
مقارنة ب�أن هناك فقط  %4.7من الذكور عاطلني عن العمل.
وم�ستعدات للعمل
ً
ً
ن�سبة
ذلك  -كما يت�ضح من اجلدول � -أن هناك
كبرية ج ًّدا من ال�سيدات خارج قوة العمل
ً
( )%64.2التي مل يعملن ،ومل يبحثن عن عمل .وميكن �أن يف�رس هذا ب�شكلٍ �أو�ضح وهو �أن
متاما.
�أغلب الن�ساء تختار بكامل �إرادتها �أن تظل
ً
بعيدة عن نطاق العمل ً
عددا من التف�سريات ب�ش�أن �ض�آلة حجم م�شاركة املر�أة يف
ولقد ق َّدمت العديد من االبحاث ً
�سوق العمل مب�رص ،وكان هناك الكثري ممن �أكدوا على العوامل الدينية والثقافية ب�صفتها لها
مهم على امل�شاركة .ولقد
ان�صب جل اهتمام �أبو الن�رص واخرون ( )1985:6على ما
َّ
ت� ٌ
أثري ٌ
ملفهوم ال�رشف/العر�ض يف املجتمع ال�رشقي من اهمية يف تف�سري امل�شاركة املحدودة للمر�أة
بالعمل بالعامل العربي .ولقد قالوا ب�أن �رشف العائلة يعتمد على مدى الدور الذي يلعبه التزام
االناث بعدم االختالط باجلن�س الآخر ،ودور ما يفر�ضه الوالدين من رقابة والزواج املبكر
علي ق�رص فر�ص عمل املر�أة .ومثل هذه القوانني تعمل على اقت�صار ن�شاطات االناث داخل
املنزل .وقد ركز عدد من الباحثني علي هذا اجلانب الثقايف لعمل املر�أة كما ربطوا بني قلة
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م�شاركة املر�أة يف العمل وبني تف�ضيل الذكور والأنظمة الزراعية ( على �سبيل املثال ،كانديوتي
 1991وموغدام .)1993وقد ركز ه�ؤالء علي ان النظام الذكوري للمجتمع يع�ضد اعتماد
املر�أة االقت�صادي علي الرجل ويقلل من اهمية م�شاركتها االقت�صادية من اجل ان تقوم بدورها
يف اال�رسة.
وتنق�ض هودفار ( )15:1999هذا االجتاه م�ضيفة �أن الرتكيز على �أيديولوجية النوع ودور
حقيقية عن ال�رشق الأو�سط والعرب ب�صفتهم يعي�شون
نظرة غري
الثقافة يف عمل املر�أة يعك�س
ً
ٍ
اقت�صادي .فعلى العك�س
يف عامل من الأيديولوجية والدين ،بينما باقي العامل يعي�ش يف �إطارٍ
ٍّ
من ذلك جند �أنها ت�ؤيد النظرة ايل عمل املر�أة من منظور دورها املعقد يف اال�رسة واعبائها ك�أم
وزوجة يف حميط اال�رسة.
ً
وخا�صة الطفرة التي حدثت
وت�ضيف موغدام (� )2001إن الأحوال االقت�صادية -
بالبرتول يف ال�سبعينيات من القرن الع�رشين  -هي التي قللت من �أهمية عمل املر�أة خارج
ثم عملت على تقليل حجم تقدم املر�أة للعمل .وهذا املوقف �أدى �إىل تدعيم الأفكار
املنزل ،ومن َّ
ال�سائدة عن تغليب الذكر؛ لأن الرجل يعترب العائل الوحيد لأ�رسته وال�سيدات هن القائمات
على تويل �شئون املنزل .وذهب ٌّ
كل من كار�شينا�س وموغدم (� )2002إىل القول ب�أن ازدهار
ع�صيب عمل على �إف�ساد عملية حتويل االقت�صاد امل�رصي من اقت�صاد قائم
وقت
ٍ
البرتول جاء يف ٍ
تف�سريا بدي ً
ال
على الزراعة التقليدية �إىل اقت�صاد ح�رضي وا�سع النطاق .ويق َّدم �أ�سعد ()2002
ً
عن ت�أثري ازدهار البرتول يف ال�سبعينيات من القرن الع�رشين على عمل املر�أة .وما يلحظه
�أ�سعد هو �أن الطفرة التي حدثت بالبرتول �أثرت يف املقام االول على حجم املطلوب منهن
للعمل .حيث عملت العوائد املرتبطة بالبرتول على تزايد الوظائف بالقطاعات التي عليها
أي�ضا على
�سيطرة الذكور ب�شكلٍ
متوارث مثل �أعمال الت�شييد واخلدمات .وعملت هذه العوائد � ً
ٍ
تقليل التناف�س الدويل بالن�سبة لل�صناعات التجارية من املعروف فيها �أن غالبية من يعملن بها
من ال�سيدات ،وهذه ال�صناعات هي ال�صناعات التحويلية الت�صديرية التي بها حجم عمالة كثيف
ُق�سم فر�ص العمل بح�سب النوع �إىل ح ٍّد بعي ٍد .ولقد قام
(جويك�س .)1987 ,و�إىل جانب ذلك ت َّ
ٌّ
كل من �أ�سعد و�أرنتز ( )2005:441بتعريف ت�سعة �أنواع فقط من الوظائف التي بها  %95من
ال�سيدات العامالت .ويعد العمل الوظيفي والتدري�س وخدمات الرعاية الذاتية هم �أكرث ثالثة
أي�ضا �أن هذه املجاالت القا�رصة على ال�سيدات بد�أ
جماالت
�شاغرة بعمالة ال�سيدات .ويو�ضحوا � ً
ٍ
ٍ
الرجال ي�شاركون فيها وهذا مبقارنة بيانات امل�سح لعام  1988وعام  1998وذلك لوفرة من
حمدود من املجاالت الوظيفية يجعل
عدد
ٍ
يبحثون عن عملٍ من الذكور .وتكد�س ال�سيدات يف ٍ
تنازل م�ستمرٍ .
العبء الواقع على �أجورهم يف
ٍ
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عن�رصا
على الرغم من �أن كار�شينا�س (� )2001أك َّد على �أنه من ا ُمل�س َّلم به �أن النوع يعد
ً
متكام ً
ال يف فهم م�شكلة �سوق العمالة ون�ش�أتها .ولكي ت�أتي هذه املقالة بثمارها كان العن�رص
الرئي�سي التي ارتكزت عليه هو ق�ضايا نوعية الوظيفة على الرغم من �أننا ن�سعى وراء اكت�شاف
مدى توافق هذا مع املعايري التي مت الت�أكيد عليها والو�ضع الثقايف الذي يعم املر�أة امل�رصية لكي
بدقة.
يت�سنى لنا فح�ص العوامل التي حتد من م�شاركة املر�أة يف القوة العاملة ٍ

 -3ق�ضايا نوعية العمل للمر�أة امل�رصية
ُف�س قلة ن�سبة م�شاركة املر�أة يف القوة
نتطرق يف هذه الدرا�سة �إىل القول ب�أنه من املمكن �أن ت رَّ
العاملة من خالل الرتكيز على ق�ضايا نوعية العمل .وتذكرنا ِ �أكر ( )1990ب�أن العالقات يف
ً
ارتباطا �أ�سا�س ًّيا بالنوع ،وال ميكن درا�سة اماكن العمل على �أنها �أماكن
مكان العمل ترتبط
التتقيد باو�ضاع النوع وعالقاته .وت�ؤكد ِ�أكر علي �أن عالقات النوع والهوية اجلندرية تلعب
دورا رئي�س ًّيا يف تعريف العالقات مبكان العمل وحتى هيكلة �سوق العمل.
ً
عدد من
وقد �أكدت ال�سيدات الالتي �أجري معهن مقابالت -كجزء من هذه الدرا�سة  -على ٍ
معني من امل�شكالت .ويرتبط هذا ب�أو�ضاع عمل
نوع
تن�صب ب�شكلٍ �
الق�ضايا التي
ٍ
ُّ
أ�سا�سي على ٍ
ٍّ

املر�أة يف م�رص وهو حمور هذه الدرا�سة .ولقد متركز التحليل يف هذه الورقة علي عدة حماور
بناءا علي البيانات التي جمعت من خالل املقابالت .فقد ركزت ال�سيدات والفتيات التي �أُجري
معها املقابالت علي ق�ضايا احرتام ا�صحاب العمل  -والذين �أغلبهم من الرجال  -لهن واملعاملة
الطيبة .كذلك ا�شارت املجيبات ايل مو�ضوع ِّ
اهتماما بالغً ا وهو تخوفهم من التحر�ش
ي�شكل
ً

اجلن�سي وارتباطه مبدى مالئمة مكان العمل وعالقة ذلك ب�أهمية ال�سمعة الطيبة خا�صة للفتاة.
كذلك ا�شارت املقابالت ايل الت�أثريات ال�سلبية بالن�سبة لطول �ساعات عمل املر�أة  -لي�س فقط من
الناحية القانونية لكن يف �ضوء العبء امل�ضاعف الذي تتحمله املر�أة خا�صة مع مراعاة الوقت
املن�رصف يف االنتقال من وايل العمل .كما ت�شري هذه الورقة البحثية ايل االمور املتعلقة ب�أجور
املر�أة العاملة وفر�ص ح�صولها علي ت�أمينات اجتماعية متعلقة بالعمل واختالف هذا الو�ضع عن
اجور الذكور العاملون يف مهن م�شابهة.
ق�ضية على حدة تعد جميع هذه االمور متداخلة
ويف الوقت الذي نعمل فيه على مناق�شة كل
ٍ
يف �إطار حتليل ق�ضايا نوعية العمل للمر�أة بالقطاع اخلا�ص .ون�شري يف نهاية الورقة �أن توقف
�أو ندرة التوظيف بالقطاع العام باال�ضافة ايل امل�شاكل التي تواجه املر�أة يف القطاع اخلا�ص
ي�ضع ذلك املر�أة يف موقف ي�ضطرها لالختيار ما بني �أن تنتظر جميء وظيفة بالقطاع العام،
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�أو تن�ضم �إىل القطاع اخلا�ص املكتظ بالعمالة .ومثل هذه الظاهرة �أدت �إىل تدهور �أحوال العمل
ً
متم�سكة بحلمها يف احل�صول
بالقطاع اخلا�ص .ويف كلتا احلالتني ،ا�ستمرت الكثري من ال�سيدات
على وظيفة بالقطاع العام.

 3-1لي�س هناك احرتام وال ثقة من قبل ا�صحاب العمل
ت�ؤكد املجيبات ال�شابات الالتي مت مقابلتهن العمر ممن يعملن بالقطاع اخلا�ص مب�رص على
حقيقة �أن هناك القليل من الق�ضايا امللمو�سة املرتبطة بطريقة معاملة املوظفني لهن ترتبط ب�شكلٍ
حوارا مع ال�سيدات كان مو�ضوع االحرتام
أ�سا�سي بتقييمهم لأحوال العمل .وبينما جنري
�
ً
ٍّ
واملعاملة االئقة �شديد االهمية بالن�سبة لعمل ال�سيدات .وكانت بع�ضهن ممن تلقني ً
ق�سطا من
أي�ضا من بينهن حا�صالت على �شهادات
التعليم مثل دبلومات التعليم الفني الثانوي ،وكان � ً
تعليمية �أعلى من ذلك.

“مهم ان الواحدة تتعامل باحرتام .ب�س احلقيقة ال يف ٌ
احرتام ( ”.نادية� ،أحد
ثقة وال
ٌ
املجموعات الب�ؤوية ,املنيا� ،إبريل .)2008
بعدد من الق�ضايا امللمو�سة
من الالزم تو�ضيح �صياغة فكرة “االحرتام” ،حيث �إنها تتعلق ٍ
ً
وخا�صة �أمام الغرباء .».وتقول �رشين ،وهي
مثل :معاملة املوظفني ،ومناق�شة ق�ضايا العمل
م�ساعدة �صيدالنية ب�إحدى �صيدليات القاهرة:

“كان فى م�شاكل بينا �أكيد يعنى ان هو كان يزعق ىل قدام حد ودى حاجة كانت
بت�ضايقنى فكنت ب�أ�سيب له مفاتيح ال�شغل و�أم�شى ب�س هو كان بيت�صل وبيعتذر ىل” (�شريين
– يناير .)2009
“كنا بنعمل اجتماع كل خمي�س فهو اتع�صب �شويه فى االجتماع وقال اللى م�ش عاجبه
الباب يفوت حمار انا معجبني�ش حد يهز�أنى وال باحب حد يرمى اى كلمة ف�سبت له
احل�ضانة وم�شيت” (�شريين – يناير )2009
لقد عربت ال�سيدات والفتيات الالتي �أجري معهن احللقات الب�ؤرية عن �أن املعاملة احل�سنة
هي من �أب�سط حقوقهن التي ي�أملن يف املطالبة بها مبكان العمل .وو�صفت ال�سيدات املواقف
التي مت ت�أنيبهن وتوبيخهن فيها لقيامهن ب�أخطاء تافهة ،وهذا وف ًقا ملا قالته �إحدى املوظفات غري
احلكومية بخ�صو�ص حقوق العمال:
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“االحرتام واملعاملة الكوي�سة هي اهم حاجة للبنات اللي بي�شتغلوا .و�إذا ما مت ذلك فلن
يفكرن يف ترك الوظيفة( ”.هالة ،املنيا� ،إبريل .)2008
عددا من امل�شكالت املرتبطة بالعمل
ولقد ربط ه�ؤالء ال�سيدات الالتي عربن عن ر�أيهن ً
بفكرة “ االحرتام”  .وهناك واحدة من �أهم االهتمامات الرئي�سية التي ات�ضحت جل ًّيا باملقابالت
وهي عندما يطلب منهن �صاحب العمل �أن يقمن باملهام الو�ضيعة مثل تنظيف مكان العمل �أو
كوب من ال�شاي �أو القهوة له �أو لأحد ال�ضيوف .وبالن�سبة للكثري من ال�سيدات الالتي
حت�ضري
ٍ
فقرية ُي َ
ً
نظر لهن على �أن التعليم
عائالت
وخا�صة ه�ؤالء الالتي ينحدرن من
يف مقتبل �أعمارهن
ٍ
ٍ
�شارة للهروب من القيام بالأعمال حقرية ال�ش�أن .ويرتبط العمل احلقري مبن مل ينلن ً
ق�سطا
ٌ
و�ضيع�أ بالن�سبة للمر�أة املتعلمة حتى �إذا كانت
وافرا من التعليم ب�سبب �ض�آلة املرتب  ،ويعترب �شي ًئا
ً
ً
مل حت�صل �سوى على �شهادة ثانوية فقط.
ي�ؤكد كالم �إحدى ال�سيدات الآتي على مدى ما ي�شعر به ال�سيدات الالتي يف مقتبل �أعمارهن
من ا�ستياء عندما يطلب منهن القيام مبهام حقرية ال�ش�أن بالوظيفة التي يعملن بها:

دائما ما يحرتمني ،فلقد كان يرى �أ�سلوبي وطريقة ارتدائي للمالب�س،
“كان �صاحب العمل ً
ٌ
علمية ..وعلى الرغم من ذلك طلب مني قريبه الذي يعمل معه
�شهادة
حا�صلة على
و�أين
ٍ
ٍ
�أن �أعد له كو ًبا من ال�شاي ،لكني رف�ضت حيث ال بد من �أن يكون هناك �ساعي يقوم بهذا
العمل .وكما �أين ال ميكنني القيام ب�أعمال التنظيف ،ولقد كان احلمام مت�سخً ا ...وما الذي
ي�ضطرين لقبول كل هذا؟ فلقد علمني والدي �أن يكون لدينا كرامة و�أن ال نذل نفو�سنا من
�أجل القر�ش( ”.بر�سوم.)2004:67،
تعليما جامع ًّيا طلب منها �أحد زمالئها يف العمل
متعلمة
ُن ِق َل هذا الكالم ال�سابق عن امر� ٍأة
ٍ
ً
�إعداد كوب من ال�شاي ،وهو ما تراه مهينًا من وجهة نظرها .ولقد تخطى الطلب جميع حدود
اللياقة املرتبطة بقيمة التعليم ب�صفته الفي�صل بني العمل الفكري والعمل الأقل �ش�أن ًا .فهي ترى
كوب من ال�شاي يحطم هذه القاعدة ،ويح ط من
كونه طلب منها �أن تنظف �أو تقوم ب�إعداد
ٍ
ٌ
أي�ضا ال�ضغوط التي تفر�ضها
�شهادة
متعلمة معها
قدرها كامر� ٍأة
جامعية .ويو�ضح هذا الكالم � ً
ٌ
ٍ
نوعية مكان العمل ونظافته .وذكرها مل�س�ألة الكرامة ي�ؤكد على اال�ستياء الذي ت�شعر به حيال
�س�ؤالها �أن تنظف املكتب.
أي�ضا ترتبط امل�س�ألة بالكرامة عندما ُيطلب من �إحدى موظفات املبيعات �أن تدفع مقابل
و� ً

�سلعة مت اتالفها قبل البيع حتى لو مل تكن هي املت�سببة يف هذا التلف.
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وبالن�سبة لأ�صحاب املحالت يكون الغر�ض من هذا الإجراء هو الت�أكد من �أن املوظفني
بالغة .وبالن�سبة ملوظفي املبيعات ي�ؤخذ هذا الإجراء على
وعناية
يتعاملون مع ال�سلعة بحذرٍ
ٍ
ٍ
مك�سورة يرى ال�سيدات ذلك على �أنه
مفقودة �أو
�سلعة
تخوين لهم .ف�إذا ما دفعوا مقابل
�أنه
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
داللة على عدم الثقة ،ومن امل�ؤكد �أن تكلفة ال�سلعة ت�ؤدي �إىل االقتطاع من مرتباتهم ال�ضئيلة
بالفعل.
ق�ضية �أخرى؛ وهي عندما ُيطلب من املوظفات لي�س فقط �أن ِّ
ٌ
تنظف املحل ،لكن
وهناك
أي�ضا �أن ِّ
طعاما لي�أكله �أثناء فرتة العمل �أو
تنظف املنزل �أو �سيارة �صاحب العمل� ،أو ت�شرتي له
� ً
ً
�شاذة نرى �أن العامالت الالتي �أجري معهن
لعائلته .ولأن هذه الطلبات من املمكن �أن تكون
ً
جماعي ودارت معهن املقابالت يذكرن �أحدا ًثا ي�شيع حدوثها مثل هذا .ولقد و�صف من
حوار
ٌ
ٌّ
حقرية” .وهذه املهام تو�ضح �أن �أ�صحاب العمل جتاوزوا ما
طلبات “
يعملن باملحالت هذا ب�أنها
ٌ
ٌ

منزل.
�شخ�صية وحتى كربات
كم�ساعدات
ٍ
ملوظفات البيع من دورٍ
ٍ
ٍ
وتعد كل من املعاملة ال�سيئة والطلبات احلقرية �شك ً
ال من �أ�شكال ممار�سة ال�سلطة .ويو�ضح
ذلك الفروق الهيكلية بني النوع والطبقة االجتماعية .ويف جميع احلاالت التي �أجري معها
حمرتم يكون �صاحب العمل رج ً
مبكانة
ال يتمتع
مقابلة متعمقة عندما كان يتم ذكر �سلوك غري
ٍ
ٍ
عائلة �أفقر ،حيث �أن �رشكات القطاع اخلا�ص
واجتماعية �أعلى ،وتكون املوظفة من
اقت�صادية
ٍ
ٍ
ٍ
ً
مبنية على �سيادة وت�سلط الرجال .ولقد �أ�شار كل من �إل�سون وبري�سون (� )1981إىل �أن
هرمية ،ولهذا تكون روابط ال�سلطة �أكرث
إدارية
أ�سا�سيات �
الكثري من ال�صناعات تعمل على �
ٍ
ٍ
ٍ
تعقي ًدا يف �أماكن العمل التابعة للقطاعات اخلا�صة ،كما و�صفت ذلك �إحدى اخلريجات وهي
ت�شري قائلة� “ :إن �صاحب العمل يت�رصف كما لو كان ا�شرتاين” .وب�شكلٍ �أبعد ،تعيد �صور
اال�ستعباد واال�ستغالل نف�سها يف و�صف اخلريجني للوظائف بالقطاع اخلا�ص .وطب ًقا ملا قاله
فيليب وتايلور (� )1980أن نظام هذا الإنتاج من املمكن �أن يرجع �إىل فارق النوع .وح�سب
جزءا من العمل الر�أ�سمايل يت�ضمن �إعطاء الأوامر (يعرف على
ما جرت عليه العادة� ،أن
ً
�أنه امتياز ذكوري) بينما ت�ؤخذ ت�أدية هذه الأوامر على �أنها من �صميم دور املر�أة (�إل�سون
وبري�سون  .)1981:98و�أبعد من ذلك ،نرى �أن ال�شكل الهرمي الذي تقوم عليه �رشكات
م�ستويات �أعلى من
القطاع اخلا�ص مثل امل�صانع يكون مبن ًيا على �أ�سا�س �أن تكون هناك
ٌ
املديرين وامل�رشفني ممن يتحكمون يف العمال الذين �أقل منهم يف امل�ستوى .ولقد �أو�ضحت
كثرية ج ًّدا �أن م�ستويات النظام الهرمي الأعلى �أغلب من يتقلدها من الذكور بينما
درا�سات
ٌ
ٌ
دائما ما يكون �أغلبها من ال�سيدات .على الرغم من �أن الأو�ضاع االقت�صادية
امل�ستويات الأقل ً
مهما يف حتديد روابط هذه ال�سلطة.
دورا
واالجتماعية لأ�رس اخلريجني مب�رص تلعب
ً
ً
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وتعد هذه الفروق الهيكلية االجتماعية لب ق�ضايا االحرتام “والكرامة” ،ودلي ً
ال على العنف
القائم على التحيز لنوع الفرد مبكان العمل.

 3-2اخلوف من التحر�ش اجلن�سي بالعمل
ٌ
متفاقمة؛ حيث �إن املر�أة تعتربه �شي ًئا ي�شني مكان العمل (جريرب،
ظاهرة
�إن التحر�ش اجلن�سي
ٌ
جزء ال يتجز�أ من عفة الأ�رسة ف�إن مكان
 .)1998ففي املجتمع الذي ينظر لعفة املر�أة على �أنها
ٌ
ٌ
احتمال للتحر�ش فيه �شي ًئا
غريب يكون
العمل الذي ي�سمح للمر�أة �أن تكون مبفردها مع رجلٍ
ٍ
جن�سي .ويو�ضح
حتر�ش
غري مقبول .و�أماكن العمل �صغرية احلجم تزيد من �إمكانية حدوث
ٍ
ٍّ
حتليلنا للبيانات الناجتة من م�سح �سوق العمل امل�رصي (� )ELMPS06أن هناك ما يزيد على
معينة يقل عدد العاملني بها عن
ؤ�س�سات
 %90من العمل ب�أجرٍ يف القطاع غري الزراعي يف م�
ٍ
ٍ
عادة هي املر�أة الوحيدة مبكان العمل.
عمال .وهذه الظروف �أدت �إىل �إن تكون املر�أة
ع�رشة
ٍ
ً
�سيدات �أخرى» يعد �أحد
بر�سوم ( )2004تقول ب�أن «كونها مبفردها باملكتب دون تواجد �أية
ٍ
امل�شكالت الرئي�سية التي تعاين منها ال�سيدات الالتي يف مقتبل العمر بالن�سبة العرتا�ضهن على
العمل بالقطاع اخلا�ص:

مكان فيه نا�س كثري و�أح�سن ما �أكون
�صغري يف
املكتب...مكتب
“انا كنت لوحدي يف
ٍ
ٌ
ٌ
لوحدي يف املكتب ”.
لقد كان البحث الذي �أُجري مب�رص عن التحر�ش اجلن�سي بالعمل متباينًا ج ًّدا .وتو�ضح
ً
عر�ضة للتحر�ش اجلن�سي عندما يعملن بالأماكن
اخلربة الدولية �أن الن�ساء يف الغالب يكن �أكرث
التي �أغلبها من الرجال (جريرب .)1998،فالعمل مبفردها يف املكتب �أو كونها الفتاة الوحيدة
مبكان العمل يهيئ ً
مناخا ي�شجع �أكرث على التحر�ش اجلن�سي.
ولقد ذكرت الكثري من الفتيات التي تعمل بامل�صانع ق�ضايا التحر�ش اجلن�سي .وحتى يف
ال�صناعات التي �أغلب العاملني بها من الإناث مثل قطاع واملالب�س واملن�سوجات ،قالت �إحدى
ال�سيدات:

“ممكن واحد بتاع �صاحب �شغل يجى جنب منك يعمل نف�سه مث ً
ال يجى يقولك �إعملى كذا
و�سوى كذا ويتلزق فيكى زى ....؟” (زينب – يناير )2009
يو�ضح ما ذكرناه �ساب ًقا �أن تعريف التحر�ش اجلن�سي يختلف باختالف الأو�ضاع.
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ً
حتر�شا جن�س ًّيا ،ف�إن بر�سوم ( )2004تو�ضح
ب�شدة يعد
فكما �أ�شارت زينب �أن جمرد االقرتاب
ٍ
�أنه عندما يطلب �صاحب العمل من �إحدى املوظفات �أن تذهب معه �إىل �أحد املطاعم التي تق ِّدم
الئق وتقرر ترك العمل .وفيما
خفيفة ف�إنها ترى هذا غري
وجبة
الوجبات ال�رسيعة لتناول
ٍ
ٍ
ٍ
يلي �سرنى �أن حماولة الدخول يف حمادثة مع �إحدى ال�سيدات ال�شابات يعد �شك ً
ال من �أ�شكال
التحر�ش اجلن�سي:

“�أنا كنت جديدة فى امل�صنع فطبعا �أيه �أى واحدة جديدة ال�شباب بيغل�سوا عليها عل�شان ي�شوفوا
�أ�سلوب البت �أيه لو هى كده يعنى عادى ممكن مي�شوا معاها وي�ضحكوا معاها ويهظروا
بالأيد �أنا كنت ب�شوف يعنى عل�شان وخدين على بع�ض هما هناك البنات وال�شباب فبيهظروا
مع بع�ض وكده وانا مبحب�ش الأ�سلوب ده من طبيعتى يعنى ،فهما بي�شوفوا فمث ً
ال يالقينى
واقفه على املكنة كده فريوح واقف يقوىل �أيه يا ع�سل �أيه يا قمر م�ش عارف �أيه طب �أ�سمك
ايه طب كده ف�أنا مكنت�ش بتكلم عل�شان �أنا م�ش عارفه �أ�سلوبه ده يتعامل معاه �إزاى ف�أنا كنت
بروح اقول للأ�سطى بتاعى �أقوله ده بيعمل كذا وكذا ” (عبري – .)2009
ٌ
مرتبطة ب�ساعات العمل الطويلة
أ�سباب
ومع الوقت تركت عبري وظيفتها ،فبينما كانت لديها � ٌ
وطول امل�سافة التي تقطعها يف ذهابها للعمل كان �أحد الأ�سباب الرئي�سية التي �أو�ضحتها �أنه حتى
فتاة غري
�إذا ما كان امل�رشف يوفر لها احلماية كانت ال تزال هناك
ٌ
تخوفات على �سمعتها ب�صفتها ً
متزوجةً ،
قائلة:
ٍ

“�أ�سلوب البنات اللى كانوا هناك مكن�ش كوي�س البنات م�ش حمرتمة وكده تقعد تهظر
وت�ضحك ب�صوت عاىل و�أ�سلوبها فى الكالم يعنى م�سرتيحتلهمو�ش ،معل�ش ما هو احل�سنة
بتخ�ص وال�سيئة تعم مادام �أنا ما�شية معاهم يبقى �أنا زيهم واللى بيب�ص بي�شوف اللى قدامه
�أيه بي�شوف البنات كلها زى بع�ضها ”
ٌ
جن�سي ف�إن قلة القوانني
حتر�ش
حمت�شمة �إذا ما حدث لها
ففي املجتمع الذي يرى املر�أة غري
ٍ
ٌّ
والإجراءات التي حتد من التحر�ش اجلن�سي مب�رص ت�ضع ه�ؤالء ال�سيدات يف خطرٍ �أكرب .ولقد
�أو�ضح البحث يف الدول الأخرى (على �سبيل املثال ،جريرب وا�سميث� )1995 ،أن ال�سيدات
ً
�صالبة عندما تكون هناك
يكون رد فعلهن على الإيحاءات اجلن�سية غري املرغوب فيها �أكرث
�أماكن تر�شد الأماكن الأخرى وتوجهها من خالل ال�سيا�سات والإجراءات التي ترفع الظلم عن
الفرد ،وحتى �إذا ما كانت تتدرب على التعامل مع هذه امل�شكالت .ويف حال غياب مثل هذا
الوعي مب�رص تكون قدرتها �أقل يف مواجهة التحر�ش اجلن�سي .ومن ثم لكي تتجنب التحر�ش
اجلن�سي املحتمل تقرر العديد من ال�سيدات �أن «حترتم نف�سها وتظل بالبيت» (بر�سوم.)2004،
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ومع احلماية القليلة التي تنالها املر�أة يكون خطر التحر�ش اجلن�سي  -حتى �إذا مل يحدث  -عائ ًقا
يكفي ب�أن يجعل الكثري من ال�سيدات ميتنعن عن العمل بالقطاع اخلا�ص.

 3-3ق�ضايا الأدب املرتبطة بالنوع :العمل ل�ساعات طويلة
�إن تقاليد املجتمع يف معاملة ٍّ
أي�ضا
كل من الرجل واملر�أة فيما يتعلق ب�أحوال العمل ترتبط � ً
وقت مت�أخرٍ
بطول �ساعات العمل .حيث �إن الوظائف التي جترب املر�أة على العودة ملنزلها يف ٍ
من الليل ينظر �إليها با�ستياء من الناحية احل�رضية؛ لأنها من املمكن �أن ت�رض ب�سمعة املر�أة كما
�شيء يحظره قانون العمل
أخرة
�سي�أتي يف �أحد الآراء التالية� ،إن عمل املر�أة
ل�ساعات مت� ٍ
ٍ
ٌ
2
م�ساء وال�سابعة
امل�رصي والذي ي�شرتط �أال تعمل املر�أة ما بني ال�ساعة ال�سابعة
�صباحا  ،على
ً
ً
الرغم من ذلك ف�أن بع�ض ا�صحاب العمل ال يلتزمون بهذه القوانني .ولقد و�صفت �رشين
امل�شكالت التي واجهتها يف �أحد الوظائف ال�سابقة ً
قائلة:

“ رحت م�صنع مالب�س �أطفال �صغري ،كنت كوي�سة فيه ب�س �أخويا �أعرت�ض على الت�أخري
فح�صلت م�شكلة فى البيت عندنا كنت ب�أ�شتغل من  10ال�صبح حلد  10بالليل ،بعدها قعدت
فى البيت فرتة يعنى كام �شهر ومكملت�ش �شهرين ثالثة وبعد كده كان فى واحده جارة ماما
كان جوزها فاحت ح�ضانة كبرية حلوة فماما قالت لها خدوا �رشين معاكم ،املرتب مكن�ش
بيكفينى لكن �أنا كنت مرتاحه فى املكان فكان عادى يعنى كنت ب�أ�شتغل من ال�ساعه  7لل�ساعه
�( ”.3شريين – يناير .)2009
ً
خا�صة املتزوجة  -بالتوفيق بني دورها يف
�إن �ساعات العمل الطويلة ال ت�سمح للمر�أة -
املنزل والعمل .3على الرغم من �أن املقابالت التي �أجريناها وحتليلنا للبيانات الناجتة من م�سح
طويلة بالقطاع اخلا�ص هو القاعدة.
ل�ساعات
تو�ضح �أن العمل
�سوق العمل ELMPS06
ِّ
ٍ
ٍ
وطب ًقا للبيانات ال�صادرة عن م�سح �سوق العمل  ELMPS06جند �أن ن�صف العاملني ب�أجرٍ
(ذكورا و�إنا ًثا) بالقطاع اخلا�ص ي�ضطرون للعمل �أكرث من � 49ساعة يف الأ�سبوع .وجند �أن
ً
هناك �أكرث من  %38من بني ال�سيدات التي تعمل يف القطاع اخلا�ص ت�ضطر للعمل �أكرث من 50
ً
�ساعة يف الأ�سبوع كما يو�ضح ذلك اجلدول التايل ،ومتثل ال�سيدات املتزوجات �أكرث من %80
من هذه املجموعة.
2بع�ض هذه القوانني لي�ست قا�رصةً على م�رص .على �سبيل املثال ،تنت�رش يف الكثري من الدول الت�رشيعات التي متنع ال�سيدات من العمل
بالفرتات امل�سائية ويرجع تاريخها �إىل بريطانيا يف عهد فيكتوريا (جويك�س.)1985،
مالئما بني واجبات املر�أة جتاه �أ�رستها
3على الرغم من �أنه ،طب ًقا للد�ستور امل�رصي املادة �« ،11ستعمل الدولة على الت�أكد من �أن هناك تن�سي ًقا
ً
ً
مت�ساوية مع الرجل يف جماالت احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية دون انتهاك �أحكام الفقه الإ�سالمي».
وعملها باملجتمع ،باعتبارها
ومن املعتقد �أن هذا القانون يدرك العبء الثقيل الذي تتحمله ال�سيدات العامالت باملنزل .ومثل هذا التن�سيق بني الواجبات يعد فاع ً
ال من خالل
�ساعات يف اليوم �أو � 48ساعة يف الأ�سبوع التي ال ت�شمل
التطبيق القانوين ل�ساعات العمل التي تقي�س مواعيد العمل القانونية �إىل �أكرث من ثماين
ٍ
أي�ضا على �أنه ال ي�سمح للموظف ب�أن يعمل �أكرث من � 10ساعات خالل � 24ساعة (املادة .)82
فرتات الراحة .وين�ص القانون � ً
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جدول  :2عدد �ساعات العمل لل�سيدات بالقطاع اخلا�ص.
عدد �ساعات العمل �أ�سبوع ًّيا

ن�سبة من يعملن من ال�سيدات بالقطاع اخلا�ص خالل هذه
ال�ساعات

ال�سيدات التي تعمل �أقل من � 40ساعة

29%

ال�سيدات التي تعمل ما بني � 49 – 41ساعة

32%

ال�سيدات التي تعمل ملدة � 50ساعة و�أكرث

39%

املجموع

100%

ولقد �أكدت ال�سيدات التي �أجري معهن اللقاء على ق�ضية �ساعات العمل الطويلة التي تتحملها
طويلة بامل�صنع وت�أثري ذلك
ل�ساعات
ال�سيدات بالقطاع اخلا�ص .وت�صف �أ�سماء �صعوبة العمل
ٍ
ٍ
على �صحتها وعلى حياتها الأ�رسيةً ,
قائلة:

“ �أه �أنا واقفه � 12ساعة على رجلى طول اليوم وملا بجيب كر�سى يقولك ممنوع مبيخلي�ش
كرا�سى فى امل�صنع عل�شان الزم تبقى واقفة عل�شان ال�شغل يخل�ص ،بتيجى بقى بالليل
تكونى م�ش قادرة .هى الراحة ن�ص �ساعة ب�س” (ا�سماء – يناير )2009
ٌ
كبار ،تعك�س ال�ضغوط التي تن�ش�أ من عمل املر�أة العائلة
زينب ،امر� ٌأة
أبناء ٌ
متزوجة معها � ٌ
انتقلت من وظيفة �ساعات العمل بها ق�صرية �إىل �أخرى �ساعات
طويلة .وعندما
ل�ساعات
لأ�رسة
ْ
ٍ
ٍ
عملها �أطول كانت حت�سب املنفعة التي تعود عليها من احل�صول على مرتب �أف�ضل يف وظيفتها
ويو�ضح حنينها للعودة لوظيفتها ال�سابقة التي كانت فرتة
احلالية بالن�سبة حلرمانها بع�ض وقتها.
ِّ
طويلة .ولأنها امر� ٌأة
ل�ساعات
عملها �أق�رص مبرتب �أقل مدى ما تتحمله لكي تتكيف مع العمل
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
م�سئولة عن �إعداد الطعام لهم .وتقول:
متزوجة ،حتى و�إن كان �أبنا�ؤها بالغني ،فهي

“ يعنى مث ً
ال من  9ال�صبح لغاية ال�ساعة  3فى الأول عنده بحيث �إن �أنا جوزى ووالدى
مبقا�ش �سيباهم طول النهار فهمته «�صاحب العمل» �إن �أنا معندي�ش بنات وكده فكنت ب�شتغل
عنده من ال�صبح مث ً
ال �أروح ال�ساعة  9او  10لإن انا الوحيده املدام وكلهم بنات فكان ي�سيب
ىل �ساعه وال حاجه �أت�أخر عل�شان �أفطر عياىل وجوزى واروح وب�أجى على ال�ساعه 3.5
لكن دلوقتى الوقت اتغري �أنا من نف�سى ب�سهر معاه من  9حلد ( ” 9زينب).
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�إن الوقت التي ت�ستغرقه املر�أة يف الذهاب لعملها وال�صعوبات التي تواجهها يف املوا�صالت
العامة مرتبطة بعدد ال�ساعات التي تق�ضيها بالعمل .ولقد �أ�شارت الكثري من ال�سيدات يف اللقاءات
�إىل �أن الوقت الذي ت�ستغرقنه يف الذهاب للعمل يرتاوح من �ساعة �إىل �ساعتني .وبد�أت تظهر
م�شكالت املوا�صالت العامة بينما كانت ال�سيدات تتكلم عن �ساعات عملها حيث �إن املدة التي
ي�ستغرقونها يف الذهاب للعمل تث ِّقل من العبء الذي تفر�ضه عليهن �ساعات العمل الطويلة .ولقد
أي�ضا �إىل م�شكلة التحر�ش واملعامالت غري الالئقة التي يواجهنها يف املوا�صالت العامة.
�أ�رشن � ً
وت�شري �أ�سماء �إىل املدة التي تق�ضيها يف ذهابها للعمل بقولها «بهدلة املوا�صالت» .و ُيرجع
�أ�سعد و�أرنتز ( )2005قلة م�شاركة املر�أة يف العمل وتفاوت دخل ٍّ
كل من الرجل واملر�أة �إىل
احلدود املفرو�ضة على انتقال املر�أة .وبتحليل بيانات م�سح �سوق العمل مب�رص لعام ()1988
 ELMPSنالحظ �أن معدالت الوقت التي ت�ستغرقه املر�أة العاملة يف ذهابها يكون �أقل بكثري من
الرجال يف الوقت الذي يطلب فيه القطاع اخلا�ص رجا ً
م�سافات �أكرب
ال لديهم القدرة على قطع
ٍ
يف الذهاب للعمل.

 3-4العمل مبرتب �أقل
هناك �أحد املفاهيم اخلاطئة ال�شائعة عن عمل املر�أة ،وهو �أن �أجورهن ال تعد دخ ً
ال �أ�سا�س ًّيا
الحتياجات املنزل .ولقد قامت يوك�س ( )1985بتوثيق ذلك باملغرب؛ حيث ي�شري الرجال
أي�ضا �أن هذه املفاهيم
�إىل عمل ال�سيدات على �أنه “ ي�شرتى به �أحمر ال�شفاه” ،ولكن هذا يعك�س � ً
ً
مقارنة بالرجال.
جزءا من �أيديولوجية النوع لتربر �أجور ال�سيدات املنخف�ضة
اخلاطئة تعد
ً
ً
وخا�صة الالتي
وفيما يتعلق تطرح هذه الورقة مو�ضوعني ا�سا�سيني� :أوالهما هي �أن ال�سيدات
أجورا �أقل بالقطاع اخلا�ص ،وثانيها :هي �أن مرتباتهن �أقل من
يف مقتبل العمر يتقا�ضني � ً
الرجال بنف�س الوظائف .ومن املفرت�ض وجود بع�ض الأ�سباب الأيديولوجية التي تدعم عدم
امل�ساواة يف الأجر .ونحن نناق�ش هذه الأ�سباب على حدة كجزءٍ من هذا الق�سم.
وال�سيدات  -وبخا�صة الأ�صغر �س ًنّا  -تتقا�ضى مرتبات �أقل بالقطاع اخلا�ص مب�رص .وعلى
�سبيل املثال� ،أ�سفرت املقابالت التي متت مع ال�سيدات الالتي يعملن باملحالت باملنيا �أن معدل
جنيها ،ويف القاهرة كانت املعدالت التي ذكرت �أكرب من ذلك .وبالن�سبة
مرتبهن هو 120
ً
لل�سيدات الأ�صغر �س ًنّا التي قابلناها ممن يعملن يف امل�صانع بالقاهرة كان مرتبهن املبدئي 250
جنيها.
ً
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وهناك الكثري من املفاهيم اخلاطئة التي تُ�ستخدم يف تربير هذه الأجور املنخف�ضة التي
تتقا�ضاها ال�سيدات العامالت .ويف و�صف �إحدى الفتيات جلارة لها دعتها للذهاب معها للعمل
تقول:

“ جارة ماما كان جوزها فاحت ح�ضانة كبرية حلوة فماما قالت لها خدوا �رشين معاكم بدل
ما هى قاعده” (�رشين ،يناير .)2009
ومل يكن العمل بالن�سبة ل�رشين جمرد ن�شاط يجعل الوقت مير ،فلقد كانت تعمل من ال�ساعة
م�ساعدة مبركز
�سنوات .ولأنها كانت تعمل
ع�رصا ملدة ثالثة
�صباحا وحتى ال�ساعة 3:00
7:00
ً
ٍ
ً
ً
الرعاية كانت م�سئولة عن �صاحب العمل و�أولياء �أمور الأطفال .وعندما مل يروق لأحد الآباء
الطريقة التي يعامل بها ابنه وعندما ن�شبت بينها وبني �صاحب العمل بع�ض اخلالفات ا�ضطرت
لرتك العمل .ويف عام  1997و�صل مرتبها �إىل  70جنيه ًا يف ال�شهر .وقالت ب�أنها كانت تنفق
جميع مرتبها كل �شهر .ولأنها كانت غري متزوجة.
وطب ًقا ملا قاله �أ�سعد ور�شدي (� )2006أن معدل الدخل ال�شهري احلقيقي للأناث ممن
جنيها يف الريف مب�رص .ويعني هذا �أن
يعملن ب�أجر هو  491جنيه �شهر ًّيا يف احل�رض و 366
ً
أي�ضا �أن هذه
املرتبات التي ذكرناها هي �أقل من ن�صف مرتبات من يعملن ب�أجرٍ  .ويو�ضح هذا � ً
املرتبات هي الأقل على الإطالق.
ٌ
رئي�سي ،وال تزال االناث
على الرغم من �أن هذه الأجور املنخف�ضة
مرتبطة بالنوع ب�شكلٍ
ٍّ
أجورا �أقل من الرجال بنف�س الوظائف جند �أنه من �أكرث �صور التمييز بالقطاع اخلا�ص
تتقا�ضى � ً
هي التفرقة يف الأجور .ت�شري مني �سعيد (� )2002إىل �أنه ما بني عام  1988و  1998ازدادت
ً
وخا�صة يف القطاع اخلا�ص حيث يتقا�ضى الرجال مرت ًبا
عدم م�ساواة ال�سيدات يف الأجور

�أعلى بكثري مقارنة بال�سيدات ،وهو الأمر الذي انزعجت منه ال�سيدات التي ت�ضطر لتقييم
�أجرها الذي عليه حتفظات با�ستمرار .و�إىل حد �أبعد ،قال كل من �أ�سعد و�أرنتز (� )2005أنه
يف �أثناء الت�سعينات من القرن الع�رشين �ساهمت الكثري من امل�صانع يف زيادة فجوة التفرقة يف
النوع ب�سوق العمل امل�رصية مبا يف ذلك ت�صعيد الأعباء املنزلية على كاهل ال�سيدات �إىل جانب
حمددة.
بوظائف
نق�ص يف توافر فر�ص العمالة بالقطاع العام ،وازدحام القطاع اخلا�ص
ٍ
ٍ
ٍ
وت�ؤكد البيانات الكيفية التي تو�صلنا لها هذه االكت�شافات ،وقالت �أ�سماء � -إحدى من يعملن
ن�سيج:
مب�صنع
ٍ
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“ ال�شباب يعنى بياخد �ألف جنيه وهو �صنايعي زي زيه وانا باخد  350جنيه ،حتى اللى
جى جديد يدى له  600جنيه فى ال�شهر لكن �أحنا اللى �شغالني مبيدنا�ش حتى زى اللى جى
جديد عل�شان �أحنا بنات وملا بنقوله كده بيقولنا هما عندهم م�سئوليات اكرت”
وتبدو حجة “ �أن الرجال لديهم م�سئولية �أكرب” هي املربر الأ�شهر يف متييز الأجور من
حيث اجلن�س .يف الوقت الذي ال توجد فيه �أية قواعد ت�شري �إىل ذلك يف القوانني �أو اللوائح.
ومن الوا�ضح �أن �أيديولوجية الرجل املعيل هي �أ�سا�س عملية التفريق التي تتم بني الأجور من
مو�ضحا �أن عمل املر�أة
وكثريا ما ك�شف البحث النوعي زيف تلك الأ�ساطري
حيث اجلن�س.
ً
ً
�رضوري ال�ستقرار املنزل ،ولي�س “ �أحمر �شفاه” (يوك�س .)1985 ،وت�شري زينب بعد
ٌّ
ليوم طويلٍ من العمل �إىل �أنه:
و�صفها ٍ

“ دلوقتى الوقت اتغري �أنا من نف�سى ب�سهر من  9حلد  9عل�شان انا عندى طبع ًا �أبنى اللى فى
الكلية ده مب�صاريف حمتاج منى م�صاريفى واحلياه يعنى زى ما ح�رضتك �شايفه وكمان
عندى �أبنى اللى خمل�ص كليه �سياحه وفنادق بيدور على �شغل فبي�شتغل حبه ويقعد حبه
فطبع ًا �أنا ب�ساعد عل�شان برده �أخلى التانى يكمل تعليمه زى اخوه ميبقا�ش واحد مف�ضاله
على واحد واخده بال ح�رضتك فب�ساعد مع �أبوهم”.
جامعية يتمتعون
ؤهالت
ت�ؤكد مني �سعيد (� )2007أنه بالرغم من �أن احلا�صلني على م�
ٍ
ٍ
كبرية يف الأجور من
اختالفات
أي�ضا
ب�أعلى قدرٍ من املكاف�آت يف القطاع اخلا�ص ،ف�إن هناك � ً
ً
ٍ
حيث النوع .حيث �إن متو�سط اختالفات املرتب ب�سبب النوع يف موظفي امل�ستويات اجلامعية
ي�صل �إىل  81.66جنيه يف القطاع احلكومي ،بينما ي�صل املتو�سط �إىل  29.66جنيه يف القطاع
اخلا�ص ل�صالح الرجال (�سيد.)2007:31 ،
بناء على النوع يف م�رص جي ًدا ,حيث �إن الن�ساء يح�صلن
قد مت توثيق تفاوت املرتبات ً
على مرتبات �أقل من الرجال يف نف�س الوظائف .ومما ال �شك فيه �أن ذلك ي�ضع حاجزً ا �آخر
ً
وخا�صة الن�ساء املتزوجات الالتي
لعمل املر�أة؛ حيث �إن دخلها ال يكفي لتغطية تكاليف عملها،
تتحملن م�سئولية �أطفالهن املحتاجني �إىل الرعاية.

 3-5ق�ضايا الت�أمني االجتماعي :العمل بدون عقد
�إن امل�شكلة الرئي�سية جلودة الوظيفة التي تواجه العاملني يف القطاع اخلا�ص هي نق�ص
التعاقد بني ال�شباب واملوظفني .وطبقا لبيانات م�سح �سوق العمل امل�رصي ،ELMPS06
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بعقود .ويتعهد قانون
هناك  %10.51فط من الإناث العامالت يف القطاع اخلا�ص يعلمون
ٍ
العمل امل�رصي ل�سنة � 3002أنه يجب �أن يح�صل كل موظف على عقد وظيفة عند بدئه /بدئها
أي�ضا ب�أن ك ً
ال من املوظف و�صاحب العمل يجب �أن يتفقا على
يف الوظيفة .ويتعهد قانون العمل � ً
ً
إ�ضافة �إىل
الأمور اجلوهرية للعمل والتي تتعلق باملرتبات ،وطبيعة الوظيفة ومدة العقد .و�
و�صف �شاملٍ للوظيفة،
بيانات التعارف املعيارية املعروفة ،يجب �أن ي�شتمل العقد بب�ساطة على
ٍ
واملرتب املتفق عليه ،وطريقة الدفع ومدة االختبار والتي ال يجب �أن تتعدى ثالثة �أ�شهرٍ .
ويجب �أن يتم ذلك باالتفاق مع املوظف ،و�أن يحمل توقيعه باملوافقة على العقد .حيث �إن
وظيفة يحدد ويو�ضح الفوائد واملرتب اخلا�ص الذي مينح للموظفني .وعلى
ب�ساطة تقدمي عقد
ٍ
و�رشوط
بنود
اجلانب الآخر يت�سبب غياب عقد الوظيفة املكتوب بني الطرفني يف عدم وجود ٍ
ٍ
وحمددة فيما يتعلق ب�ساعات العمل وطبيعة الوظيفة ومنافعها وحتى �رشوط الدفع.
وا�ضحة
ٍ
ٍ
و�أحد النتائج الغري مبا�رشة لنق�ص التعاقد هو غياب فوائد ت�أمني الوظيفة والت�أمني االجتماعي.
تلخ�ص وهبة ( )2009املناق�شة حول قيمة قوانني العمل ،وت�أثريها على �سوق العمل ب�شكلٍ
عام .ففي الوقت الذي ي�سعى فيه قانون العمل �إىل حماية العاملني من الظلم وعدم امل�ساواة،
ٍ
ارتبطت القواعد ال�صارمة بت�شويه �سوق العمل .وقد منح قانون العمل اجلديد يف م�رص -
ً
مرونة �أكرب يف عملية التوظيف/الف�صل
والذي مت تقدميه يف عام  - 2003ا�صحاب االعمال
ً
هامة يف ت�شجيع ر�سمية وظائف القطاع اخلا�ص الغري ر�سمية التي تتم
خطوة
والذي اُ عترب
ً
دون عقود عملٍ  .وبتحليل بيانات م�سح �سوق العمل  ELMPS06تناق�ش وهبة �أن قانون
كبري بعد على مدي ر�سمية وظائف ال�شباب �أو الداخلني اجلدد ايل
أثري ٌ
العمل اجلديد مل يكن له ت� ٌ
�سوق العمل.
وا�ضحة للعمل ،و�سوف نناق�ش ك ً
ال
وبنود غري
�رشوط
�إن غياب التعاقد ي�ؤدي �إىل وجود
ٍ
ٍ
ٍ
منها ب�شكلٍ منف�صلٍ يف هذا الق�سم.
يع ُّد عدم حتديد �ساعات العمل من بني امل�شاكل التي تُثار غال ًبا من جانب العامالت ،وطب ًقا
موظف بالعمل لأكرث من � 10ساعات
لقانون العمل امل�رصي ( )2003ال ينبغي �أن يقوم �أي
ٍ
يف اليوم ،مبا فيها �ساعات العمل الإ�ضافية .و�إذا قام املوظف بالعمل لفرتة �أكرب من � 8ساعات
يجب �أن يح�صل على عالوة  %35كحد �أدين من العالوة ,وعلى � %70إ�ضايف عند العمل لي ً
ال.
بالإ�ضافة �إىل �أن املوظف ينبغي �أن يح�صل على  %100على �أيام الراحة وعلى  %200على
�أيام الإجازات .ومل يكن ذلك هو احلال القائم بني الن�ساء الالتي مت �إجراء املقابلة ال�شخ�صية
معهن.
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�صباحا وينتهي عند ال�ساعة
حيث يبد�أ اليوم عند موظفي املحالت من ال�ساعة 10:30
ً
م�ساءا يف ال�صيف .ويح�صل بع�ض ه�ؤالء
م�ساءا يف ال�شتاء وعند ال�ساعة 11:00
10:30
ً
ً
واحدة لتناول وجبة الغداء ،بينما يقوم البع�ض الآخر بتناول الغداء �أثناء
�ساعة
الن�ساء على
ٍ
ٍ
متاما مع قانون العمل الذي ي�شري �إىل �أن �ساعات العمل ال يجب �أن
العمل .ويتعار�ض ذلك ً
تتعدي�10ساعات فقط خالل اليوم (مبا يف ذلك ال�ساعات الإ�ضافية).
غياب التعاقد يعني �أن �أ�صحاب العمل ميكنهم تغيري �ساعات العمل دون �إخطار املوظف �أو
احل�صول على موافقته:

“ ممكن ل�صاحب ال�شغل يغري �ساعات العمل �أو يزودها و�أكون مت�ضطرة اين اقبل”.
“ م�ش اكيد انك هت�أخدي �ساعة راحة ”(املناق�شات الب�ؤرية ،املنيا� ،إبريل .)2008
ً
وخا�صة يف الوظائف
وي�صف البع�ض املخاطر ال�صحية املرتبطة ب�ساعات العمل الطويلة،
�صغري:
وتو�ضح عبري التي تعمل يف م�صنع مالب�س
التي تقت�ضي املجهود البدين.
ٍ
ِّ

“ هو خماطر �صحية �أننا بنقف � 12ساعة على رجلنا لواحد رجليه بتتعب �أنا عن نف�سى رجليا
تعبانى وملا رحت ك�شفت الدكتور قاىل متقفي�ش كتريفطبعا عل�شان املكنة مينفع�ش ت�سبيها
�شغالة مع نف�سها وتقعدى �أنت نف�سك متقدري�ش ت�سبيها لأنها مكنة كبرية وم�ش عارفه دى
فيها �أيه والزم تب�ص على دى وعينك تبقى على كل حاجة فى املكنة عل�شان ال�شغل بتاعك
ميطلع�ش بايظ واملكنة ميح�صلها�ش حاجة الزم عينك تبقى و�سط را�سك” (عبري).
�ضعيفة يف دفع املرتبات و�إمكانية االقتطاع العر�ضي
�إن غياب التعاقد يعني وجود قواعد
ٍ
م�سبقة من املوظف. .
موافقة
للمرتب وحتى �إمكانية تقليل املرتب ،دون
ٍ
ٍ

“ �أهم حاجه عنده اخل�صم حاجه مقد�سه عنده اخل�صومات ميوت ويعيا لو خم�صم�ش للواحده
فينا ،هو انت جيتى يوم يبقى تخدى اليوم لو جمتي�ش يبقى بيتخ�صم لك اليوم وعنده برده
حته م�ش كوي�سه �أنه بيخ�صم الت�أخريات يعنى �أنا مثال معادى من  9فيبقى من  9حلد 9:15
ميبقا�ش فى خ�صومات  9:20تبد�أ اخل�صومات بقى فاخلم�س دقايق هي�ضيعوا ىل ن�ص يوم
وال ربع يوم ،وملا �أتكلمت معاه قاىل طب خال�ص اللى يتاخر ال�صبح يت�أخرها بالليل فجه
بقى منفذ�ش الكالم” (عبري).
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والأكرث � ً
أهمية �أن غياب عقود العمل تكون لها نتائج خطرية على ت�أمني الوظيفة
والت�أمني االجتماعي والعديد من الفوائد الأخرى .حيث �إن غياب التعاقد يعني غياب التامني
االجتماعي .حيث �إن قانون العمل امل�رصي ( )2003يقر ب�أن الت�أمني االجتماعي هو برنامج
عام م�صمم حلماية الأفراد و�أ�رسهم عند خ�سارة الدخل ب�سبب :البطالة ،كرب ال�سن ،املر�ض �أو
الوفاة ،ولتح�سني دخل الأ�رس والأفراد من خالل اخلدمات العامة .وينبغي على املوظف �أن
يدفع ما ي�ساوي تقري ًبا ربع املرتب الذي يح�صل عليه وذلك حتت نظام الت�أمني االجتماعي.
ً
ً
إ�ضافية مقابل متويل ت�أمني املعا�ش اخلا�ص بهيئة
م�ساهمة �
وتخ�ص�ص �رشكات القطاع اخلا�ص
الت�أمينات واملعا�شات وال�شئون االجتماعية .وتق ِّدم م�ساهمات القطاع اخلا�ص التي تتم طب ًقا
لقواعد الت�أمني االجتماعي للموظفني الذين يقومون ب�أداء الوظيفة طوال الوقت .وطب ًقا لقانون
جنيها ،ينبغي �أن
العمل املعدل ( ،)2003ففي املرتب ال�شهري الأ�سا�سي الذي ي�صل �إىل 650
ً
يكون الت�أمني االجتماعي  %26من �صاحب العمل و %14للموظف .وت�شتمل الفوائد الأ�سا�سية
 التي يجب �أن تُقدم طب ًقا خلطة الت�أمني االجتماعي  -على عالوات املعا�ش ،العجز ،املر�ض،الو�ضع والوفاة وت�أمني البطالة .بالإ�ضافة �إىل �أن القانون يقر �أن كل �رشكات القطاع اخلا�ص
ٌ
مطالبة بتقدمي الرعاية ال�صحية املجانية للموظفني �سواء من خالل امل�ست�شفيات اخلا�صة
يف م�رص
�أو من خالل خطة الت�أمني الطبية احلكومية.
وطب ًقا مل�سح �سوق العمل  ،ELMPS06هناك  % 8.2فقط من العامالت (يف الأعمار ال�سنية
اجتماعي .وتعك�س
أمني
من  )64-15الذين يعملون يف القطاع اخلا�ص يح�صلون على ت� ٍ
ٍّ
املناق�شات التي �أجريت مع البالغني تلك الظاهرة الوا�سعة االنت�شار:

علي ,و�أعرف �أنه �سوف يقول يل�« :إن دخل
“ �سوف �أطلب من �صاحب العمل �أن ي� ِّؤمن َّ
أح�صل املبالغ الكافية لتغطية ت�أمينك” .
املكتب لي�س كاف ًيا ل�سداد ت�أمينك� ،إنني ال � ِّ
“ �إن �أ�صحاب العمل يريدون اقتطاع املزيد من مرتبي ،ولي�س دفع ت�أميني” (مناق�شة
ب�ؤرية ،املنيا� ،إبريل .)2 0 08
“ لو قلت ل�صاحب املحل ي�أمن عليا هيقويل لأ”
“ انا م�ش عارفه عندي ت�أمينات وال لأ”
“ انا معرف�ش �أنا �سمعه �إن هو م�أمن علينا هو اخد �شهادة الدبلوم و�أخد منى �صورة من
�شهادة امليالد واخد منى �صورة البطاقه وب�أ�شوف بتوع الت�أمينات بيجوا ب�س مب�س�أل�ش فى
حاجه زى دى ب�رصاحه ،مفي�ش حاجه بتتخ�صم للت�أمينات” (زينب).
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عدد من احليل التي ِّ
متكنهم من التهرب من القواعد املطالبة بتقدمي
يلج�أ �أ�صحاب العمل �إىل ٍ
الت�أمني االجتماعي للموظفني .فعلى �سبيل املثال ،يطلبون من موظفة املحل ب�أن تتظاهر ب�أنها
عميلة� ،أو يطلبون من املوظفة ب�أن تتظاهر �أنها ابنته ،و�إذا ُ�سئلت عن امتالكها لبطاقة �شخ�صية
ً
بطاقة .والإ�سرتاتيجية الثالثة هي �أن ميتلك ملف ت�أمني با�سم �أحد الن�ساء،
تقول �إنها ال متتلك
زوجته مث ً
أي�ضا ب�إخفاء �أوراق
ال ،ويطلب من البنت �أن تقول للمفت�ش �إنها زوجته ،حيث يقوم � ً
حتقيق ال�شخ�صية اخلا�صة بها .وال نحتاج �إىل �أن ن�شري �إىل �أن ه�ؤالء الفتيات مت تهديدهن بفقد
وظائفهن �إذا مل يخ�ضعن ملطالب �أ�صحاب العمل.
أي�ضا ي�ؤدي �إىل غياب احلقوق اخلا�صة باملر�أة مثل �إجازة الو�ضع املدفوعة
�إن غياب التعاقد � ً
ت َرم كل
الأجر والغري مدفوعة الأجر ،خدمة رعاية الأطفال وراحات التمري�ض .حيث حُ ْ
�شخ�صي من جانب �صاحب
الن�ساء العامالت بدون تعاقد من كل تلك احلقوق �أو متنح لهن ب�شكلٍ
ٍّ
العمل .ويعترب ذلك �سب ًبا كاف ًيا يف للم�شاركة املحدودة للن�ساء يف قوة العمل وخا�صة الالتي يربني
�أطفالهن .ويو�ضح �أ�سعد (� )1997أن هناك منطا معينًا وهو ان الن�ساء الالتي يعملن يف القطاع
ً
طويلة للو�ضع ثم يعدن �إىل وظائفهن .ولكن هذا لي�س احلال مع الن�ساء
إجازات
العام ي�أخذن �
ٍ
الالتي يعملن يف القطاع اخلا�ص؛ حيث �إن معظم الن�ساء ال يعدن �إىل العمل بعد الوالدة.
لن ت�ستطيع تلك العامالت احل�صول على الت�أمني ال�صحي دون احل�صول على الت�أمني
االجتماعي .يف م�رص ،تلتزم �رشكات القطاع اخلا�ص بتقدمي الرعاية ال�صحية املجانية للموظفني
امل�رصيني .و ُيق َدم ذلك من خالل الت�أمني الطبي اخلا�ص �أو من خالل خطة الت�أمني الطبي
أي�ضا ب�أنه �إذا كانت حالة الإ�صابة �أو املر�ض
لوزارة الت�ضامن االجتماعي .ويتعهد القانون � ً
ً
معادلة ل�ستة
�سنوية مدفوعة الأجر
مر�ضية
إجازة
متعلقة بالعمل ،ف�سوف يح�صل املوظف علي �
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
�أ�شهر على الأكرث ما بني  %75و %100من املرتب العادي للموظف .ويو�ضح ماقالته احدي
الفتيات يف املقابلة الب�ؤرية فيما يلي �أنه ال يتم �إتباع تلك القواعد .حيث �إن غياب التعاقد ي�ؤدي
�إىل افتقاد العديد من احلقوق التي ي�ضمنها القانون طب ًقا لإحدى الن�ساء التي تقول:

“ الت�أمني ال�صحي ده وهم ا�صال مالهو�ش وجود( ”.مقابلة بورية,املنيا� ،إبريل .)2008
“ �أه يعنى هو �صباعى و�أنا �شغاله على املكنة ف�أنا بحط ايدى راحت جايبه ن�ص �صباعى وده
ح�صل ىل  3مرات رحت م�ست�شفى املركزى وقعدت فى البيت �أ�سبوع عل�شان معرف�ش
�أ�شتغل فراح هو بعت ىل  100جنيه وعملت لها عملية خ�صم ن�ص ا�سبوع عليا ون�ص عليه”
(�أ�سماء).
�إن الت�أمني االجتماعي وعقد الوظيفة مينح املوظف حالة من اال�ستقرار والأمان.
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وحتكي �أ�سماء  -عاملة يف م�صنع  -ق�صة طردها من �أحد �أماكن العمل ،حيث تقول:

“ واحد زميلى قال ل�صاحب امل�صنع �أنها بتقعد تتكلم فى التليفون دى بتحب وقعد �صاحب
ال�شغل يزعق ىل و�صعب ليا نف�سى وقعدت اعيط يعنى �أتهمونى فى �أن �أنا بنت بتاعة م�ش
عارف �أيه وكان كل زمايلى �شايفينى �أنى معملت�ش حاجة ،يعنى �أنا بقوله �أنا م�ش كده �أنا
خمطوبة حتى ،فخالنى كرهت ال�شغل وم�ش عاوزه �أ�شتغل فى �أى م�صنع تانى ب�سببه والله
وملا يالقى «الزميل» واحده بتعيط يقوله «�صاحب امل�صنع» �أنها بتمثل هو �شايف �أن ا�ستات
يعنى وح�شني هو فاكر �أن البنات وح�شني وكذابني هو كان املهم فى امل�صنع والقدمي اللى
بي�شغلنا وهو اللى كلمته مت�شى يعنى قال ل�صاحب امل�صنع دى مت�شى راح �صاحب امل�صع
م�شانى على طول حتى من غري ما ي�سمع �أ�سبابى” (�أ�سماء ،يناير .)2009
يو�ضح ما قالته هذه املجيبة ال�رضيبة النف�سية واملعنوية للممار�سات اجلائرة يف مكان العمل.
ِّ
ولذلك ف�إن الوظيفة الغري ر�سمية – بدون تعاق ٍد – تق�ضي على حق املوظف يف ال�شكوى �أو
التعوي�ض .وي�شري االقتبا�س ال�سابق �إىل بعد النوع يف تلك املمار�سات ،حيث �إن كبري العمال
أ�شخا�صا ال ت�ستحق الثقة .ولذلك ف�إنه بدون القواعد احلمائية،
يعترب العامالت اقل �ش�أنا �أو �
ً
�ستكون هناك حتمية ال�شعور بالظلم .عند ح�صولها على وظيفة تقدم ت�أمينًا اجتماع ًّيا ،ت�صف
�شريين الوظيفة اجلديدة ً
قائلة:

“ �أنا متامن عليا بقى ىل دلوقتى حواىل � 5سنني باح�س باملان مع �صاحب العمل و�أ�صدقائى
فى ال�شغل” .
اجتماعي
أمني
لكن لي�س كل الفتيات الالتي يعملن يف القطاع اخلا�ص يردن احل�صول على ت� ٍ
ٍّ
�أو عقود عملٍ  .وقد �أو�ضحت املقابالت ال�شخ�صية التي �أجريت مع اخلريجات ال�صغار مفاهيم
ً
خطرية تتعلق ب�سيا�سات الت�أمني االجتماعي .حيث تتعلق تلك املفاهيم اخلاطئة ب�إمكانية
خاطئة
ً
اجتماعي يف القطاع
أمني
وظيفة
فقد توقعات احل�صول على
حكومية �إذا ح�صل ال�شخ�ص على ت� ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
اخلا�ص .ولي�ست هناك قوانني تتعهد با�ستثناء موظفي القطاع اخلا�ص من �إمكانية احل�صول
حكومية .وتلك املفاهيم اخلاطئة� ،سواء كانت لها جذور يف القوانني �أو ال ،ت�شري
وظيفة
على
ٍ
ٍ
�إىل �آلية متنع موظفي القطاع اخلا�ص من احل�صول على حقهم يف االلتحاق بخطة الت�أمني
االجتماعي.

“ لو كان الت�أمينات هتمنع ال�شغل يف احلكومة ،م�ش عايزي ن�أمن .اخو �صاحبتي كان
بي�شتغل يف مطعم اربع �شهور و�أمنوا عليه – كل زميله يف دفعته جالهم �شغل احلكومة اال
هو” (مقابلة بورية ،املنيا� ،إبريل .)2008
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ومل يعرف بع�ض من متت مقابلتهم قيمة امتالك ت�أمني اجتماعي .حيث عك�س ه�ؤالء الن�ساء
ً
ر� ً
عامة بني الفقراء الذين ي�سعون �إىل احللول املبا�رشة الحتياجاتهم املالية على ح�ساب
ؤية
م�ستقبلهم ،كما ُلوحظ يف االقتبا�سات التالية:

“ لأ �أنا معرف�ش حكاية الت�أمينات دى لأ �أنا �أ�ص ً
ال فى �أى م�صنع ب�شتغل يقولوا ىل �أمنى
مرب�ضا�ش يعنى �أنا م�ضمنت�ش هقعد فيه وال لأ عل�شان كده مرب�ضا�ش �أئمن ،حرية نف�س،
يعنى عل�شان �أنا م�ضمنت�ش ظروفى ممكن �أقعد من ال�شغل حت�صل ىل م�شاكل كده يعنى �أنا
مث ً
ال ه�أمن هياخد جزء من مرتبى و�أنا مل هقعد مني اللى هيدفع ىل ه�أبقى كده �شبكت نف�سى
فى حاجه �أنا م�ش قدها ” (عبري).
“ املرتب م�ش مكفي يبقي كمان يخ�صموا منه” (مقابلة بورية ,املنيا� ،إبريل .)2008
وت�شري �إحدى الفتيات التي متت مقابلتهم �إىل غياب ال�شفافية يف نظام الت�أمني ،حيث �إنها
أكدة من �أن اجلزء املقتطع من مرتبها �سوف ُيجمع لكي ي�ضاف �إىل املعا�ش ،وتقول:
لي�ست مت� ً

أمني
“ �إنني ال �أعرف �شي ًئا عن هذا الت�أمني .يف امل�صنع يخربوين
كثريا عن امتالك ت� ٍ
ً
اجتماعي ،ولكنني �أرد عليهم ً
أكدة من �أنني �س�أظل يف امل�صنع ،وهذا هو
قائلة� :إنني ل�ست مت� ً
ٍّ
ال�سبب يف عدم تف�ضيلي للت�أمني االجتماعي ،حيث �إن عدم ح�صويل على ت�أمني اجتماعي
جزءا من مرتبي ،وبعد
من جانب امل�صنع مينحني احلرية� ،إنني �أعرف �أنهم �سي�أخذون
ً
مكثت يف البيت َمن الذي �سي�ستمر يف الدفع لهم؟”(هدى ،يناير .)2009
ذلك �إذا
ُ
ال �أن جتد جي ً
من املقلق قلي ً
ال من الفتيات العامالت الالتي ال ي�أملن يف اال�ستثمار يف الت�أمني
االجتماعي وت�أمني م�ستقبلهن .وي�شري الد�سوقي (� )2008إىل م�شاكل اال�ستدامة املتعلية بنظام
ٌ
عالية من امل�شاركني القدامى،
بن�سبة
مثقل
الت�أمني االجتماعي يف م�رص .ويناق�ش �أن النظام
ٍ
ٍ
مرحلة التقاعد ،وبالتايل احل�صول على معا�شات .ويف نف�س الوقت ،تكون
الذين هم يف
ٍ
كبرية من ال�شباب الذين يعملون
ن�سبة
�صغرية ،مع وجود
م�ساهمات امل�شاركون من ال�شباب
ً
ٍ
ٍ
قادرات � -أو غري راغبات – يف امل�شاركة يف نظام التامني
عقود وغري
الالتي يعملن بدون
ٍ
ٍ
االجتماعي.
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 -4الوظيفة احلكومية :العالج والوهم؟
عندما �س�ألنا ال�شابات العامالت يف القطاع اخلا�ص عن ر�أيهن يف العمل احلكومي قلن:

“�أهم حاجة املعا�ش”
“ليكى هيبة ملا ت�شتغلى فى احلكومة”
“وبتاخدى مكانتك موظفة حمرتمة ”
“مكان احلكومة م�ستدمي لكن مكان القطاع اخلا�ص مي�شوكى فى اى وقت ”
“االح�سا�س بالأمان وم�ش خايفة من بكرة ”
“ومرتب بيبقى اح�سن من القطاع اخلا�ص وبي�ستمر بعد اجلواز”
“وان فاتك املريى امترمغ فى ترابه ” (مقابلة بورية  ,املنيا� ،إبريل )2008
كانت �سيا�سة التوظيف يف القطاع العام واحلكومة عام ً
ال رئي�س ًّيا يف حتديد توقعات
التوظيف للخريجني اجلدد للعمل يف عقود م�ؤقتة بالقطاع احلكومي حلني احل�صول علي عمل
دائم ،فمع ت�ضا�ؤل فر�ص التوظيف يف احلكومة وظهور وق�ضايا جودة الوظيفة يف القطاع
حلما ال ميكن �إيقافه .ففي الوقت الذي حتدد فيه �سلبيات
اخلا�ص� ،أ�صبحت الوظيفة احلكومية ً
العمل يف �رشكات القطاع اخلا�ص ال�صغرية� ،أ�صبحت هناك �إ�شارة �أهمية الوظيفة احلكومية
والإح�سا�س بعدم احتمالية احل�صول عليها .وميكن فهم قيمة الوظيفة احلكومية عن طريق
مقارنتها بالوظائف املتاحة يف القطاع اخلا�ص .وطب ًقا للخريجات ،ما زال القطاع احلكومي
ً
مقارنة بالقطاع اخلا�ص ب�سبب الفوائد العديدة التي تقدمه.
�أكرث جذ ًبا للوظيفة
وكما يظهر من كالم الفتيات ال�سابق ذكرة ف�أن اخلا�صية الهامة التي جذبت الن�ساء الالتي
متت مقابلتهن والتي جذبتهن �إىل الوظيفة احلكومية هو معا�ش التقاعد .حيث �إن املوظف
ً
معا�شا �شهر ًّيا .وبالن�سبة ملوظفي ال�رشكات
احلكومي يح�صل على م�رشوع تقاعد ي�ضمن له
ال�صغرية يف القطاع اخلا�ص حيث ال يوجد �إتباع لقواعد الت�أمني االجتماعي يكون م�رشوع
معر�ضا لالنتهاك .ويتعهد القانون ب�أن �صاحب العمل  -واملوظف �أي�ضا  -يجب �أن
املعا�ش
ً
بناء على املبلغ
يدفع مبلغً ا معينًا لهيئة الت�أمني االجتماعي .ويتم حتديد املبلغ النهائي من املعا�ش ً
ال�شهري الذي يتم دفعه وبناء على ا�ستمرار دفع هذا املبلغ.
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وال ي�شارك بع�ض �أ�صحاب العمل يف ال�رشكات ال�صغرية يف تلك اخلدمة ،بينما ي�شارك
البع�ض الآخر يف الت�أمني االجتماعي مع تقليل حجم املرتب الفعلى الذي يدفعونه للموظفني.
وحيث �إن املبلغ امل�ستحق يكون ن�سبة من املرتب لذلك يعمل �أ�صحاب العمل على تقليل املبلغ
الذي يدفعونه.
الفائدة الرئي�سية الأخرى من العمل يف القطاع احلكومي/العام هي ت�أمني الوظيفة .حيث �إن
الن�ساء ي�صفن الوظائف احلكومية ب�أنها تو ِّفر الأمان وال�ضمان .ويت�أكد هذا الأمان وال�ضمان من
خالل عقود العمل املفتوحة وبع�ض الفوائد الأ�سا�سية الأخرى مثل الت�أمني االجتماعي وفوائد
�إجازات الو�ضع .ويتناق�ض ذلك مع القطاع اخلا�ص حيث ميكن لأ�صحاب العمل «ف�صلك يف
�أي وقت يريدونه» .ويف الوظيفة احلكومية ،يكون امل�رشف موظ ًفا �آخر داخل تلك امل�ؤ�س�سة
ً
ً
مقارنة ب�رشكات القطاع اخلا�ص .وبالتايل
متكافئة ن�سب ًّيا
الكبرية .لذلك ،تكون عالقات القوة
ال ميكن للم�رشف �أن يطلب من املوظف امل�ساعد �أن يح�رض له/لها كو ًبا من ال�شاي �أو القهوة،
�أو �أن يطلب منها تنظيف مكان العمل مما قد ي�ؤدي �إىل التقليل من قيمة تعليمها .وتلك املطالب
ال�سخيفة والتي قمنا بو�صفها يف الأق�سام الأوىل ال توجد يف وظيفة القطاع احلكومي/العام.
فرد يف الوظيفة احلكومية �أن ي�ستغلك �أو «يتحكم
وت�شري �إحدى البنات �إىل �أنه ال ميكن لأي ٍ
فيكي»
�إن مالئمة مكان العمل هي فائدة رئي�سية �أخرى من العمل يف القطاع احلكومي/العام.
ً
متخمة باملوظفني .ويحد ذلك من �إحتماليات التحر�ش
حيث �إن �أماكن العمل عادة ما تكون
اجلن�سي عندما تكون هناك �سيدة «»الوحيدة يف املكتب» كما تالحظ يف الفرتات الأخرية.
أي�ضا على �ساعات العمل الق�صرية .حيث �إن �ساعات العمل الر�سمية يف
ت�شتمل قائمة الفوائد � ً
امل�ؤ�س�سات احلكومية ال تتعدي � 48ساعة يف الأ�سبوع .وبني الفتيات الغري متزوجات ،تكون
ً
مثالية للفتاة التي “ تفكر يف م�ستقبلها” .حيث ي�سمح اليوم الق�صري من العمل
الوظيفة احلكومية
لها ب�أن تهتم ب�أطفالها يف امل�ستقبل ومبنزلها .و�إمكانية احل�صول على �إجازة الو�ضع وبع�ض
أي�ضا للعامالت.
الإجازات الأخرى تعد من بني العوامل اجلذابة � ً
وطب ًقا للعامالت التي متت مقابلتهن كجزءٍ من الدرا�سة ،فقد عملن يف القطاع اخلا�ص،
ولكنهم يعتربون القطاع العام مبثابة العالج احلا�سم مل�شاكلهن التي يقابلنها يف القطاع اخلا�ص.
ويعرف العمل يف القطاع العام مبثابة احللم الذي من ال�صعب حتقيقه للفتيات .بالرغم من
�أن املناق�شات التي �أجريت مع الفتيات الالتي �أ�سعفهن احلظ للح�صول على وظيفة يف القطاع
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احلكومي/العام قد �أو�ضحت �أن الوظيفة احلكومية لي�ست مبثابة العالج الكايف لكل امل�شاكل التي
كانوا يعتقدون �أنها من املمكن التخل�ص منها عند العمل يف القطاع العام .حيث �إن الوظيفة
متاما عن االعتقادات التقليدية التي
احلكومية لي�ست بال�شكل الذي كانوا يعتقدونه وتختلف ً
تعتقدها الفتيات .وبالرغم من �أن الن�ساء ما زلن يلهثن وراء الوظيفة احلكومية �إال �أن حقائق
ً
خمتلفة ب�شكلٍ كبريٍ عما كانوا يت�صورونه .وبالرغم من �أن
العمل يف القطاع العام �أ�صبحت
معدل التوظيف يف الوظائف احلكومية قد �أ�صبح قلي ً
ال �إال �أن الهيئات احلكومية بد�أت يف اتخاذ
متكرر� .أحد
�سيا�سة التوظيف امل�ؤقت لل�شباب ،حيث تقوم بتجديد تلك العقود امل�ؤقتة ب�شكلٍ
ٍ
احلاالت التي متت مقابلتها ميتلك عقد مت جتديده ملدة �سبع �سنوات .بالن�سبة للعديد من الن�ساء،
متاما للعمل يف القطاع اخلا�ص.
�أ�صبح العمل يف الوظيفة احلكومية
ً
م�شابها ً
واملثال النموذجي هنا هو حالة عائ�شة التي تبلغ من العمر � 24سنة .عائ�شة خريجة جامعية
متكنت من ت�أمني من�صبها للعمل امل�ؤقت يف القطاع احلكومي من خالل عمتها ،وذلك قبل �إجراء
املقابلة ال�شخ�صية معها بثمانية �شهورٍ  .وقد قابلت عائ�شة خطيبها من خالل الوظيفة ولكنها قالت
انها يف انتظار التوظيف حيث �سيتوافق هذا العمل مع الزواج.
وطب ًقا مل�سح �سوق العمل  ،ELMPS06تبلغ ن�سبة العامالت بالعقود امل�ؤقتة يف الوظائف
ً
مقارنة بن�سبة  %0.71يف عام  ،1998ون�سبة  %8.5من العامالت يف قطاع
احلكومية ،%5.27
ً
مقارنة بن�سبة  %0.28يف  .1998بالإ�ضافة �إىل �أن ظروف العمل ومعدالت
الأعمال العام
اعتمادا
وا�ضح من مكان �إىل �آخر
املرتب يف قطاع الأعمال العام واحلكومي يتفاوت ب�شكلٍ
ً
ٍ
على ال�سيا�سة الداخلية للجهة املوظفة .وعلى عك�س ما يعتقده املعظم ,ال تق ِّدم كل الوظائف
ً
متعددة من العقود
أنواعا
وعقودا
احلكومية ت�أمينًا
ً
ً
دائمة ملوظفيها .ومن املمكن �أن جتد الآن � ً
مكان واح ٍد للتوظيف .حيث �إن �أ�صحاب العمل يحددون العقود والفوائد بناء على
امل�ؤقتة يف
ٍ
امل�ستوي التعليمي وخربة للموظف �أو بب�ساطة طب ًقا ملا يروه منا�س ًبا .وهذا هو املوقف املتبع
مع الفتيات القادرات على احل�صول على وظيفة يف القطاع احلكومي .حيث �إنهن ينظرن
�صغريا
كوظيفة ت�شغل �أوقاتهن قبل الزواج وت�ساعدهن يف احل�صول على دخل ولو كان
�إليها
ٍ
ً
ي�ستطعن امل�ساهمة به يف تكاليف الزواج.

 -5ا�سرتاتيجيات واختيارات الن�ساء
ً
وخا�صة
بالرغم من املرتبات املنخف�ضة وظروف العمل القا�سية �إال �أن العديد من االناث،
الغري متزوجات منهن ،يقبلن العمل يف القطاع اخلا�ص.
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حيث �إنهن يعتربن �أن هذا الدخل ال�ضئيل من املمكن �أن ي�ساعد يف �سداد تكاليف زواجهن.
هاما من حياة الفتاة ،لذلك ف�إن
ويناق�ش الكوجلي والب�سو�سي (� )2001أنه باعتبار الزواج جان ًبا ً
االدخار للزواج يكون الهم الأ�سا�سي للفتيات الغري متزوجات .ولهذا ال�سبب ،يعترب العمل
ً
ً
حيوية لتحقيق الزواج (الكوج�إىل والب�سو�سي  .)2001:49بالإ�ضافة �إىل �أن مرتب
و�سيلة

الوظيفة من املمكن �أن يكون �سب ًبا يف �أن تكون الفتاة هد ًفا للعديد من املتقدمني لزواجها ،وت�سمح
أي�ضا ب�إعداد نف�سها للزواج ب�شكلٍ �أ�رسع من خالل الدخل املكت�سب من الوظيفة.
للفتاة � ً

وال�سبب الآخر للعمل بالرغم من املرتب املنخف�ض هو �أن الفتاة تريد اخلروج من املنزل.
ً
وخا�صة
فعندما �س�ألنا �آمال ،وهي مدر�سة لديها العديد من الق�ضايا مع املدر�سة التي تعمل فيها،
فيما يتعلق بالتعوي�ض ،عن �سبب ا�ستمرارها يف العمل يف تلك املدر�سة ملدة �سنتني قبل الزواج
قالت:

“ لأن العمل �أف�ضل من البقاء يف املنزل�( ”.آمال ،يناير .)2009
“ كذا مره يقولوا ىل �أقعدى من ال�شغل و�أنا مرب�ضا�ش يعنى ملا بيالقونى تعبانه بيقولوا ىل
خال�ص �أحنا م�ش حمتاجني �شغلك يعنى �أنت �شغلك هتعملى بيه �أيه �أقعدى اتعلمى اى حاجه
فى البيت كده يعنى فانا مرب�ضا�ش لأن �أنا ملا بطلع ا�شتغل بح�س ان ليا قيمه فى املجتمع بح�س
�أن �أنا بعمل حاجه مفيده لكن �أنا قاعده فى البيت بقعد اتفرج على التليفزيون مبعمل�ش حاجه
لو عملت حاجه فى البيت بخل�صها واقعد برده قدام التليفزيون” (عبري ،يناير .)2009
ً
وخا�صة الن�ساء املتزوجات  -مب�شاهدة التليفزيون �إذا مل يكن
وال ت�ستمتع �أغلبية الن�ساء -
معني .وجترب م�سئوليات الأعباء املنزلية ورعاية الأطفال بع�ض الن�ساء على اتخاذ
يف عملٍ
ٍ
حا�سمة مثل �أن ميكثن يف البيت ويتوقفن عن البحث عن وظيفة منا�سبة،
إ�سرتاتيجية
قرارات �
ٍ
ٍ
ٍ
باعتبار �أنهن لن يتمكن من احل�صول على تلك الوظيفة .والن�سبة الأكرب من االناث ال يحاولن
الدخول �إىل قوة العمل على الإطالق .ونفور تلك الفئة يرجع �إىل �أن ه�ؤالء الن�ساء ي�ؤثرن
البقاء بعي ًدا عن قوة العمل وبالتايل ال ميكن متثيلهن بني الن�ساء العاطلني .ويو�ضح بحث
ً
منا�سبة،
بر�سوم (� )2004أن الن�ساء �سوف يطمحن يف العمل عندما تكون �رشوط الوظيفة
عادة �إىل �أن الوظيفة يجب �أن تقدم نف�س احلوافز التي
وتلك ال�رشوط واملتطلبات املنا�سبة ت�شري
ً
تقدمها وظيفة القطاع احلكومي/العام مبا يف ذلك �أن يكون مكان العمل م�أهو ً
ال باملوظفني،
املعاملة من�صفة ن�سب ًيا مع الرجال ،الفوائد ،والت�أمينات االجتماعية.
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وبالن�سبة للن�ساء املتعلمات ،من الوا�ضح �أن املرتبات املتوقعة قد تزايدت مع انكما�ش
فر�ص وظائف القطاع العام .ولذلك من املفرت�ض �أن يكون املرتب املتوقع احل�صول عليه �أقل
من مرتب القطاع العام ولكنه يكون فوق مرتبات القطاع اخلا�ص (�أ�سعد.)2003:130 ،
دائما �إىل العمل يف القطاع العام دون النظر �إىل وظيفة القطاع اخلا�ص
وبالتايل ،ت�سعى الن�ساء ً
كبديلٍ لتلك للقطاع العام.

 -6التو�صيات
يف غياب الت�أمينات االجتماعية لل�شباب العاملني يف القطاع اخلا�ص ،هناك حاجة لربامج
و�سيا�سات �إدارة املخاطرة االجتماعية التي من املمكن �أن تعو�ض ت�أمني الوظيفة املحددة.
وحتتاج تلك ال�سيا�سات �إىل �إدخال امل�ؤ�س�سات احلكومية والغري حكومية وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص يف م�شاريع املعا�ش ،وعقود الت�أمني ،و�إيداعات البنك �أو الأ�سهم .وكما ذكرنا من قبل
وعلم
دراية
ف�إن نظام الت�أمني االجتماعي يفتقد �إىل ال�شفافية حيث يكون امل�شرتكون على غري
ٍ
ٍ
مب�ستويات م�ساهماتهم وطرق الو�صول لتلك امل�ساهمات .وي�ؤدي هذا النق�ص يف ال�شفافية �إىل
عدم رغبة العمال الفقراء �إىل امل�ساهمة يف نظام املعا�شات.
وحتتاج اجلهود �إىل �إدخال الإعالم ومنظمات املجتمع املدين لت�أييد احلماية االجتماعية
للعمال يف االقت�صاد الغري ر�سمي حيث ال توجد عقود �أو ت�أمني اجتماعي .ومن املمكن �أن يلعب
هاما يف تو�ضيح �صورة من االحرتام للمر�أة العاملة وجمابهة ال�سلوكيات
الإعالم � ً
أي�ضا ً
دورا ً
أي�ضا
الغري حمرتمة من بع�ض �أ�صحاب العمل جتاه املوظفني .وميكن للإعالم واملجتمع املدين � ً
ت�شجيع البيئة املدعمة لتغيري �صورة املر�أة العاملة ومناق�شة ق�ضية ال�سلوك املحرتم نحو املر�أة يف
مكان العمل .ويحتاج الإعالم �إىل مناق�شة تناق�ض تف�ضيل بقاء الزوجة يف املنزل يف الوقت
ثانى لتغطية �أعباء املنزل.
الذي حتتاج فيه �إىل
ٍ
مرتب ٍ
ٌ
أي�ضا �إىل التعرف على القنوات التي ميكن من خاللها تقدمي �شكاوي العمال
وهناك
حاجة � ً
�إذا كانت لديهم م�شاكل تتعلق بجودة الوظيفة مثل :عدم مالئمة املرتب ،غياب التعاقد� ،أو
التعامل الغري حمرتم يف مكان العمل.
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